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Steve Hochstadt: ... und drucken und dann Du kannst alles erztihlen, was Du willst.
Heinz Griinberg: Ja, ich lafl mich, ich lafl mich schon gerne ein bisserl lenken, weiflt Du, weil
ich kann soviele Dinge erzahlen, die nicht interessant sind und nicht wichtig. Du, es geht von Dir
aus eigentlich, Du mochtest mich befragen.
Hochstadt: Ja, eigentlich mochte ich, und wir, wiirde ich sagen, mochten wir Deine eigene
Lebenslauf horen, wie Dudas formulieren wirst, will st. Aber moglichst friih anfangen, so gar
vielleicht vor Deiner Geburt mit der Geschichte Ihrer Familie hier in Wien oder anderswo, ein
biflchen Hintergrund. Und dann, dann los mit der Geschichte, so wir, damit wir auch einen
Eindruck von dem Leben hier in Wien vor der Reise nach Shanghai bekommen. Und dann einfach
erztihlen wie Du wills!, Geschichten, Witze, alles, und wir horen gern zu.
Griinberg: Ja, ich mochte Dich bitten, mich vielleicht fallweise, so wie Dein Interesse eben sich
ergibt, Dich einzuschalten.
Hochstadt: Wir werden das auch machen.
Griinberg: Es ist mir, weiflt Du, und eines mull ich Dir gleich sagen, mir ist es deshalb ganz lieb,
weil mein Wissen besteht hauptsachlich aus Liicken. Es ist, es ist furchtbar, wirklich.
Hochstadt: Das ist nur 50 Jahre her, das ...
Griinberg: [lacht] Das ist so, Du hattest ein Yertreter werden. Es ist, weiflt Du, weshalb es so
schwer ist? Zurn Beispiel Du sagst, vor dem, vor meiner Geburt, ich habe so wenig Erinnerungen,
okay, das macht nichts. Aber ich weifl auch, ja, also die Herkunft meiner allerengsten Familie, aber
selbst also die genauere Gegend in Polen, Russisch-Polen, wo sie herkamen, das ist mir auch nicht.
lch hab's, meine Eltern haben davon gesprochen, sie sind nicht mehr da. !ch weifl nicht, ich weifl,
dafl der Yater meines Yater wurde in Brody geboren. Aber ich habe dann erfahren, dafl es zwei
Sttidte mit diesem Namen gibt oder gegeben hat.
Hochstadt: Wie heiflt die Stadt?
Griinberg: Brody.
Hochstadt: Brody.
Griinberg: Brody, da ist der Yater meines Yaters geboren. Der ist !eider auch denen in die Hande
gefallen, diesen, den Nazis. Also, ja ist das eingeschaltet?
Hochstadt: Ja.
Griinberg: Ja, dann will ich, dann will ich jetzt endlich einmal ein bisserl was Tacheles reden.
Meine Grofleltern stammen also aus der altbekannten polnischen, russisch-polnischen Gegend, wo
so viele jiidische Menschen herkamen. Sind nach Wien gekommen, das heiflt also die Eltern
meines Yaters und auch die meiner Mutter. Das ging, glaube ich, unabhangig voneinander. Der
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Yater meiner Mutter war Friseur und hat in Marienbad ein Geschaft gehabt, sind aber in Wien
ansassig geworden. Meine Eltern sind beide in Wien geboren. Die Ansatze, die Anfange <lessen,
was uns ermordet und vertrieben hat, war in ihrem jungen Leben auch schon vorhanden. Also
Symptome des Antisemitismus, aber man hat's ja, man hat's ja nicht so ernst genommen, damals
vielleicht berechtigtermaflen.
Ich bin dann 1933 geboren, schon einmal in einem etwas ungli.icklichen Jahr, und ich war
noch keine 6 Jahre alt da sind wir nacheinander, nicht gemeinsam, gefli.ichtet. Mein Yater voraus,
einige Monate, und meine Mutter hat es dann fertiggebracht nebst sich selbst, ihre ji.ingere
Schwester, ihren Bruder mit Familie, das heiflt mit Frau und Sohn, der mein zwei Jahre alterer
Cousin war, hier rauszuholen. Wir sind i.iber den Suezkanal nach China gelangt. Dort waren dann
auch noch andere Yerwandte, so wie ein Bruder mit Frau, ein Bruder meiner Mutter mit Frau, und
ebenso einer meines Yaters, ein alterer Bruder meines Yaters.
Hochstadt: Darf ich unterbrechen und fragen, ob Du noch was von Wien erinnerst und ob Du
auch biflchen von der Yorbereitung fiir die Reise erzahlen kannst. Und auch ob vielleicht es
unmittelbare Ursachen fi.ir die Reise, Yerhaftungen oder [unklar] , in Deiner Familie gab und so
weiter.
Griinberg: Es gab Yerhaftungen. Der Bruder meiner Mutter, welcher dann mit nach Shanghai
fli.ichten konnte durch meine Mutters Initiative, der ist zuerst nach Dachau verfrachtet worden von
den Nazis, aber ist aus irgendeinem Grund freigekommen. lch weifl noch, dafl diese Menschen
nicht sehr, es wurde ihnen die Pflicht auferlegt, nichts zu sagen. Sie durften nicht erzahlen. Er
konnte also in dieser Gruppe von Menschen, die wir waren, fliichten. Meine, die ji.ingere
Schwester meiner Mutter, sie war damals ein teenager, ware beinah noch aus dem Zug an der
Grenze, Arnoldstein, rausgeholt worden, um hier zuri.ickgebracht zu werden, weil ihr irgendein
bloder Wisch gefehlt hat. lch meine, einen Schrieb, Unbedenklichkeit hat sich das genannt. Aber
da, diese Aufsichtsperson da von den Nazis, meine Mutter hat getan, als suchte sie dieses
Dokument. Und der Mann isl dann nichl wiedergekommen und der Zug isl weilergefahren. Das
war eigentlich die Rettung eines Lebens wieder.
Ja, Deine Frage war Yorbereitungen zur Reise, was sich vorher abgespielt, meine
Erinnerungen, fast gar nichts. !ch, ich habe nur so Momentaufnahmen hier drin. So zum Beispiel
beim Fenster runtergeschaut und habe so komische Yehikel gesehen, die ich sonst nie gesehen
habe. !ch glaube, es waren irgendwelche Nazi-Autos, Panzerfahrzeuge oder was, ich weifl es nicht
mehr. Erinnerungen anderer Art sind, glaube ich, fi.ir uns jetzt nicht interessant. Was meine Tante
in der Ki.iche flir Liedchen gesungen hat oder so was. Aber ...
Michele Kahn: Ja, das ist interessant.
Griinberg: [lacht] Das ist das Wilja-Lied aus einer Wiener Operetle . .la, das, na ja, gut, ich
meine, irgendwo haben die Menschen damals in dieser Sphare gelebt und haben das geschatzt.
Aber ich hatte hier so viele Yerwandle, vie! zu viele fi.ir cinen 5- bis 6jahrigen sich zu merken.
Und es sind vie! zu viele von denen verschwunden und nie mehr gekommen. !ch habe auch sonst
eigentlich das einzige, von dem ich immer gesagt habe, das wliflte ich noch. lch, ich habe eine
Ahnung heute noch von der Wohnung, in der wir gewohnt haben, wo da die Zimmer waren und
welche Zimmer das waren. Aber das ist sehr, sehr wenig, im Park habe ich gespielt, mit Kindern
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Streiche gespielt.

Hochstadt: Wie hat Deine Mutter diese Ausreise bewirkt?
Griinberg: !ch wilrde das jetzt gerne erzahlen, aber ich kann's nicht. Es ist sehr lange her, da/3 sie
es erzahlt hat und es ist eine, eine forchterliche Geschichte. Das ist eine, eine Qual gewesen, bis,
bis sie dann nur durch ein Wunder an einem Schreibtisch gewesen ist bei einem Mann, der
Ausreisen, praktisch also der, wenn er einen Namen geschrieben hat, eine Ausreise sozusagen
bewilligt hat. Und dem hat meine Mutter einfach suggestiv mit was wei/3 ich was for einer
Verzweiflung unsere Namen diktiert. Er mii/3te doch und man kann doch diese Menschen nicht
hier !assen. Das war eigentlich der entscheidende Endpunkt zu dem, zu dieser Losung.
Belastigungen aller Art hat's gegeben im Haus und so weiter, aber das wissen wir ja, das ist nicht,
das ist allgemein haufig vorgekommen.
Dann war noch die groBe Schwierigkeit, wie kommt man nach Genua? Weil von dort
sollten wir per Schiffhiniibergebracht werden. Und das ist auch etwas, das ist a blank. !ch habe
keine Erinnerung, was da wirklich war, denn meine Mutter hat das erzahlt. Und ich kann eines
noch heute wissen, weil ich ja die Geschichte mal gehort habe, da/3 sie glaubhaft gesagt hat, als sie
dann am Dampfer war, sic glaubt, da/3 sie nie mehr lachen kann nach diesen Erlebnissen hier. Sie
hat es geschafft.
Renate Deutschmann: Darfich dazu was sagen, weil ich ...
Griinberg: Ja, bitte, vielleicht wei/3 Du was.
Deutschmann: ... ich wei/3, ich habe mir mehr gemerkt als der Heinz, weil ich selbst es noch
gehort habe von seiner Mutter.
Griinberg: Erzahl.
Deutschmann: ... da/3 sie an einem, an einem Menschen gekommen isl. Sie hat zuwenig Geld
gehabt um diese Passagen und die Bahnfahrt zu bezahlen. Und der war ein SS-Mann oder von der
Gestapo, das wei/3 ich nicht mehr, abcr der hat gesagt, also, "Es ist gut," und hat die Namen
aufgeschrieben und sie sind durchgekommen. Und es sind dann ja Kisten verpackt worden und es
hat geheiBen, also die werden verschifft und sie bekommen das dann alles dort in Shanghai. Und
die Kisten sind angekommen und waren leer.
Griinberg: Die waren leer, ja.
Deutschmann: Bis in einer Kiste, da war ein Giirtel von einem Mantel oder irgendwas drin, das
war alles, was ...
Griinberg: Sehr richtig, sehr richtig, ja.
Deutschmann: ... sie bekommen haben.
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Griinberg: Ich wei/3 auch noch den Namen der Speditionsfirma, aber vielleicht, vielleicht haben
die keine Schuld gehabt, das wei/3 man nicht. Aber das slimml, das stimmt.
Dcutschmann: Und vorher hatte der Papa versucht in die Schweiz zu kommen und die Schweizer
haben ihn so liebenswi.irdiger Weise wieder zuri.ickgeschickt.
Griinbcrg: Ja, mein Yater wurde also i.iber Nachl eingesperrl und repatriiert.
Hochstadt: Wann war das?
Griinberg: Na, das mu/3 also ...
Deutschmann: '38 gewesen sein
Griinberg: ... oder Anfang '39? lch wei/3 keinen Monat, wann wir gefli.ichtet sind im 39er Jahr.
Hochstadt: Aber nach der Pogromnacht?
Griinbcrg: Ja, das glaube ich schon. Sieber. Das heil3t, der Yersuch meines Yaters, ich kann ihn
nicht datieren, aber das, sicherlich da hast Du rechl, ja. Weil ich glaube mich zu erinnern,
irgendwann in der Familie gehorl zu haben, da/3 mein Yater 3 Monate voraus gefli.ichtet war. Und
dann war es sicher nach November '38. Ja. Naja, das stimmt.
Deutschmann: [unklar] und bei mir isl es immer im Kopf.
Griinberg: Ja. Es war da noch ein Punkt, wo ich ankni.ipfen wollte.
Christine Lixl: Yorbereitungen.
Hochstadt: Yorbereitungen oder ...
Griinbcrg: Nein, keine Ahnung.
Hochstadt: ... was Deine Mutter gemacht hat.
Griinberg: Ja. Ja, dazu miichte ich was sagen. Meine Mutter mil all den Sorgen, die sie gehabt
hat, ist sie hergegangen und hat einen Schnellkurs gemacht in Hemdenmachen bei einem gewissen
Herrn Exl.
Lixl: Exl.
Griinberg: Exl hie/3 der, nicht lxl wie Du. Exl. [lacht]
Lixl: Exl.
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Griinberg: Ja. Und das hat uns, ich mull sagen, das hat uns Uber Wasser gehalten in Shanghai.
Meine Mutter hat Hemden gemacht in Shanghai, sie hat in 3 Wochen hat sich das gelernt. Na,
ungefahr 3 Wochen, kaum mehr. Und, ja, das war schwer natUrlich auch.
Deutschmann: Und die Nahmaschine, die ist noch, die gibt es noch immer.
Griinberg: Die ist wieder zurilck, ja.
Hochstadt: Die Nahmaschine ist wieder mitgebracht?
Grunberg: Ja, die ist wieder in Wien. Die war in Wien [unklar] .
Deutschmann: Uralte.
Grunberg: Meine Mutter hat mit einem schweren Kohlen Bilgeleisen die weiflen Seidenhemden
biigeln miissen. Wir haben Verdunkelung gehabt, sie isl bei der Maschine gesessen, bei dem
Lichtkegel. Viel gehungert. !ch habe zwar iiberhaupt nicht, nicht mehr gewuflt, meine Mutter hat
gesagt, "Wie konntest Du vergessen, dafl Du ohne Frilhstlick in die Schule gegangen bist?" Ach,
Du, als, als halbwilchsiger Mensch, als Bub, das isl doch. Aber meine Eltern haben wirklich fUr
mich gesorgt, das heiflt sie haben lieber, sie haben lieber das letzte Lacker! Milch sauer werden
!assen, als dafl sie es getrunken hatten, weil vielleicht hatte ich es wollen. Sie haben wirklich alles
for mich. Und ich bin erkrankt, ich bin, aber ich greifvielleicht vor, Du hast gemerkt, der Weg
dorthin [unklar] . Ich weifl nicht.
Es war, es war unmoglich, wir waren cine ziemlich grofle, verzweigte Familie hier, und es
war, es war unmoglich. niemanden zurilckzulassen. Es hatte niemand fahren konnen. Und so sind
so viele von uns in diese Mordmaschinerie gegangen. XX. Bezirk, II. Bezirk, verzweigte Familien.
Ja, das sollte ich erwahnen. Der altere Bruder meines Vaters, mit, mit dem auch mein Yater nach
dem Krieg wieder eine Textilfirma begonnen hat, die wieder gut gegangen isl, spater erfolgreich
war, mein Onkel Nathan, konnte nach dem Krieg 36 Namen nennen von Familienmitgliedern, die
die Nazis nicht iiberlcben konnten. Das weifl ich. Woraus zu schlieflen isl, dafl es wahrscheinlich
mehr waren. Soll ich versuchen noch irgendetwas zu der Zeit zu sagen, bevor wir nach China
kamen?
Hochstadt: Ja, wenn es was zu sagen gibt, dann.
Grunberg: Ja, es ist so schwer fiir mich und ich war so jung.
Hochstadt: Zum Beispiel, ob irgendwelche Diskussionen in der Familie gab, ob man wirklich
nach Shanghai fahren sollte oder doch warten noch ein bi/lchen sollte?
Grunberg: Weill ich iiberhaupt nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich unter Ausschlufl meiner
Person, meiner sehr jungen Person. !ch glaube nicht, dafl meine Eltern wollten, aber ich kann, ich
kann sagen, es isl eine sehr allgemeine Problematik gewesen unter den jUdischen Menschen hier.
Und eine sehr traurige Sache war natUrlich besonders bei Leuten, die sich hier etabliert, assimiliert
hatten, dafl die gesagt haben, ich kann doch mein Geschaft nicht auf den Buckel nehmen. Und so
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ist man, so hat man Hinger gewartet und zu lange gewarlet. Sicher haben meine Eltern sehr
eingehend tiber das gesprochen, auch wenn ich es konkret nicht aus eigenem weiB. Allein schon
aus der Tatsache, daB wir so spat weg-, weggegangen sind. Also es war ein, ich weiB, daB mein
Yater hat Bucher weggetragen und alles mi:igliche gemacht um eventuellen Angriffen oder
Belastigungen, Gefahren vorzubeugen. Also man hat schon gewuBt, daB man gefiihrdet ist, und hat
halt gezi:igert mit der Ausreise.
Hochstadt: Woher kam das Geld fiir die Reise?
Griinberg: Ja, so ganz arm waren meine Eltern nicht. Sie haben zwar am SchluB, hat meine
Mutter Schmuck verschleudert und was weiB ich. Sie haben das Geschaft ausgeraumt, die Nazis,
oder, oder die lieben Sympathisanten, die gewuBt haben, also das ist Freiwild, alles jtidisches.
Aber mein Yater war ein gutsituierter Textilfachmann hier in Wien vor Ausbruch des Krieges. !ch
weiB zwar nicht, wahrscheinlich, das hat sicher einiges gekoslel, auch die, ich meine, die Ausreise.
lch weiB dartiber eigentlich gar nichts. Es wird sicher noch so vie! da gewesen sein, daB man das
bezahlen konnte.
Hochstadt: War es auch mi:iglich, Geld nach Shanghai zu schaffen?
Griinberg: Na, das war ungefahr so wie alt, gute, alte christliche Sitte, Inquisitionsmethode. Ein,
zwei Geldscheine und ein kleines Kol1erl, das war alles.
Deutschmann: Ja, und dann war ja <loch zuwenig Geld da schon for die Passage, was Mutti
erzahlt hat.
Griinberg: Das hast Du gesagt, ich weiB, ich wuBte es nicht.
Deutschmann: Also da dtirfte nichts mehr da gewesen sein.
Griinberg: Ich wuBtc es nicht, das weil.l ich nicht, ja. Das kann sein, wenn Du weiBt, daB die
Multi das erzahlt hat.
Deutschmann: Das wciB ich.
Griinberg: Na, dann isl es die reine Wahrheit.
Deutschmann: Da war dann nichts mehr.
Griinberg: Ja, wir sind <loch, es isl uns alle 10 Jahre in China nicht gelungen, ich darfnicht
sagen, uns, weil ich war immer noch weit von irgendwelchem Beruf. Aber meine Eltern haben in
der ganzen Zeit nicht einen gewissen, halbwegs akzeptablen Lebensstandard geschafft, ist nicht.
Ja, es ist teils, wirklich gesagt, ich mein, anderen Leuten isl es <lurch Initiative und irgend, oft auch
ungeahnt neuer Berufstatigkeit gelungen, ganz gut zu verdienen. Mein Yater hat soviel also
Textilwissen, nichtr nur Textilwissen gehabt, sondern auch schneiderisches Wissen, daB er meiner
Mutter assistieren konnte bisserl bei ihrer Arbeit, wahrscheinlich nicht nur bisserl. Schnitt
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zeiclmen und solche Dinge waren ihm nicht frcmd.
Deutschmann: [unklar] gekommen seit, da hat doch der Papa Si.icke geschleppt im Hafen.
Griinberg: Ja, er hat schwere ...
Deutschmann: ... da hat er sich <loch den Lungenrifl geholt.
Griinberg: Ja. Er ist Lungenkrank geworden, weil er schwere Mehlsi.icke geschleppt hat, damit er
fur uns, damit er soviel verdient, dafl er etwas mieten kann. Wir haben ein Zimmer gehabt, I 0
Jahre Jang. Hat er ein Zimmer gemietet in der Chusan Road, in Hongkew, Shanghai. Das heiflt, wir
sind von Anfang an schon in dem Stadtteil gewesen, der das Ghetto dargestellt hat spi.iter.
Naja und so hat man halt irgendwie teils vegetiert und teils wieder gute Erlebnisse gehabt
und schiine Zeiten. Bei uns zu Hause isl musiziert worden spi.iter dann. !ch habe begonnen Geige
zu lernen, das war meine grofle Begeisterung, die dort schon entstanden ist. Und dann haben wir
Freunde bei uns gehabt, manchen Abend. Die Multi hat das, was man mil halt wenig Geld kaufen
konnte, hat sie konnen Essen machen und den Tisch decken und man hat manchen schiinen Abend
verbracht miteinander. Allerdings immer liberschattet von der, von der Ungewiflheit, was mit den
anderen Menschen los ist, mil der Familie.
Hochstadt: Kannst Du Dich an die Reise erinncrn nach Shanghai auf dem Schiff, was Du
gemacht hast?
Griinberg: Ja. ich war hauptsi.ichlich seekrank. Das weifl ich noch. Auf der Rlickreise nicht mehr,
als 1Sji.ihriger. Ja, was ich gemacht hab. !ch kann mich nicht erinnern. Vielleicht, wenn, ich glaube
nicht, dafl ich was lnteressantes erzi.ihlen kann davon. !ch glaube nicht. Drliben isl man dann in die
Schule gegangen, nicht.
Hochstadt: Ja, sag was darliber, die Schule.
Griinberg: Ja, also Uber unsere Schule haben wir ja, habe ich ja jetzt erst in Salzburg mehr gehiirt
als ich zuerst wuBte. 1 Wir haben eine wunderbare Schule gehabt, gestiftet von Sir Horace
Kadoorie. !ch sag's for's Band, wir wisscn es. Wo alle miiglichen Sportarten gespielt wurden und,
und wir wunderbare Lehrer hatten und Community Center, Aktivitaten von Basteln bis zu Spielen
verschiedenster indoor games, wie Ping-Pong und solche Sachen.
Kahn: Wann hast Du Musik angefangen?
Griinberg: !ch war, ich war zwischen 8 und 9 Jahre alt. lch habe Polio bekommen in Shanghai.
Und da war ich noch nicht ganz 7 Jahre. Und ich war ziemlich lange im Spital und so konnte das
1

Grunberg erwahnt eine Tagung, "Flucht nach Shanghai: Vom
Dberleben osterreichischer Juden in einer asiatischen Metropole,
1938-1949," die gerade vorher arn 27. May 1995 in Salzburg
stattgefunden hat.
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erst spater sein. Aber meine Eltern haben mir trotz unserer Not eine Geige gekauft und haben mir
ermoglicht zu lernen. Es hat unter den Emigranten hier und dart jemand gegeben, ich hatte im
Laufe dieser Zeit einige Lehrer, der mich in Geige unterrichten konnte. Und mein letzter Lehrer in
Shanghai war seinerzeit in Deutschland ein berlihmter Mann, damals schon sehr alt, aber noch
immer ein ausgezeichneter Geiger und Musiker.

Hochstadt: Wie hiefl er?
Griinberg: Wittenberg, Alfred Wittenberg. Ja, das hat dart begonnen. Und ich habe auch einmal
in unserer Aula mit meinem lieben co-Schiiler dart in der Schule, mil Fredi Fessler, zwei Stiicke
gespielt fiir das Publikum, fiir die Schliler und Lehrer. Ja, sons! ist das eben so neben der Schule
gewesen. Man hat versucht, meine Beine wieder soweit gehfahig zu machen und ich habe Geige
weitergelernt. So ungefahr wie das halt ging damals.
Kahn: I-fattest Du die Geige gewahlt oder haben die Eltern das gewtihlt?
Griinberg: Na, das wollte ich.
Kahn: Ja.
Griinberg: Ja.
Hochstadt: lrgendwie ist das jetzt anders als im Zug, dafl, im Zug hast Du ziemlich vie!, ich weifl
nicht, ziemlich ausfUhrlicher berichtet Uber zum Beispiel die erste Geige. Und solche Details
wiirden wir gerne wissen.
Griinberg: Wirklich? !ch weifl ...
Hochstadt: Ja, ja. Ja, vielleicht hast Du den Eindruck, dafl wir uns nicht for solche Details
interessieren, aber doch, genau.
Griinberg: Ja, ich denke, es ist vielleicht nicht wichtig. Mein Gott, wer hat was davon, ob ich
jetzt eine Dreiviertelgeige, ich war damals noch nicht erwachsen.
Hochstadt: Ja, genau solche Sachen wlirden wir gern wissen. Das heiflt so ...
Griinberg: Aber das ist doch ...
Hochstadt: ... detailliert wie Du das machen kannst. Das wlirde uns freucn, wirklich.
Griinberg: Ja, also dann kam ein Lehrer zu mir, mein erster, guter Lehrer ist dieser deutsche
Mann gewesen, der Herr Arthur Mliller. Und der hat das iinmer sehr ordentlich betrieben, den
Unterricht mit mir. Und wenn meine Eltern gefragt haben, "Na, wie geht's mit ihm und was macht
so sein Spielen oder Lemen?" Da hat er immer gesagt, "Na, einigcrmaflen, einigermaflen." Er war
ein sehr biederer, netter Mann. Ja, ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich habe
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irgendwann dann viele Jahre spater in Wien einen Briefvon ihm bekommen. Er war nach Amerika
emigriert. Und ich habe die Antwort an ihn verschlampt, es kam iiberhaupt nie dazu, daB ich
geantwortet hatte. Hat mir furchtbar leid getan. Er hat in dem Brief geschrieben, er nimmt an, daB
ich inzwischen schon groBe Fortschritte gemacht habe und war sehr lieb. Tut mir leid. Aber das
war nicht die einzige. lch habe spater wieder eine Geige bekommen und dann wieder eine. Und
eine von damals habe ich noch hier.

Hochstadt: Wie kam man zu einer Geige?
Griinberg: Na ja, es gab ja dort auch und vor all em, ich weiB nicht, wo die herkamen. Ich wollte
sagen, vor allem auch, wenn nicht in Hongkew, sondern in der French Town oder im Settlement,
Handler. Und ich weiB jetzt nicht, ich glaube, Gutfreund ist der Name von einem Mann, wo meine
El tern eine Geige gekauft haben fUr mich. Es isl, wie kam man dazu, na ja, es sind keine, keine
sehr kostbaren, edlen lnstrumente zumeist gewesen, und eine Dreiviertelgeige, also. Meine Eltern
haben das irgendwie geschafft. !ch habe oft von Menschen gehiirt, sie hatten gerne Musik studier!,
aber, wie es so heiBt, "Wir haben halt das Geld nit gehabt." Na, wir haben es auch nicht gehabL es
ist trotzdem gegangen. Das ist eigentlich, es ist so ein bisserl ein Triumph, den ich empfinde, daB
meine El tern es fertig gebracht haben in dieser Not, weil sie gespiirl haben, das war notwendig. Sie
haben mir damit etwas geschenkt, was fUr mein ganzes Leben entscheidend war. !ch betrachte
mich als ein Giinstling des Schicksals, daB ich davon leben darf. Sehr viele Menschen machen
Geld mit einer Tatigkeit, die sie nicht so lieben. Aber das ist wieder nichts spezifisches ...
Lixl: Doch.
Kahn: Doch. Du bist der einzige, der das uns sagen kann.
Grunberg: Naja, von mir selbst erzahl ich's.
Hochstadt: Christine.
Lixl: Gem.
Deutschmann: lch weiB noch eines, daB der Papa sich die Goldkrone ziehen hat !assen um das ..

Griinberg: Ja, nicht die Goldkrone, sondern einiges Gold aus den Zahnen.
Deutschmann: ... ja, um das amerikanische Spital bezahlen zu kiinnen, daB Du dort in der
eisernen Lunge liegen konntest.
Grunberg: !ch war in keiner eisernen Lunge.
Deutschmann: Die Mutti hat mir das so erzahlt.
Grunberg: Na, na, na, das vermischt Du jetzt mil anderen Eindriicken. lch war in keine, meine
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Atmung war immer da. Aber mein Yater hat sich wirklich das Gold rausreiflen !assen aus den
Zahnen und der Dentist hat noch ein Stuck behalten als Lohn, weil man hat ja nichts gehabt, und
hat mir dafiir, for den Erlos, hat er die Injektionen gekauft, die mich iiberhaupt am Leben erhalten
haben. !ch habe <loch ziemlich schwere Polio erwischt und mit meningitischer, meningitischen
Erscheinungen heiflt das, also mit Genickstarre. Und das ist dann also ...
Deutschmann: Ach so. L 'achayim.
Grunberg: L 'achayim, Steve.

ALLGEMEINES LACHEN
Lixl: !ch komme.
Hochstadt: Wieman cine Abschrift von dieser, von diesem Ton machen kann, das weifl ich
nicht.

ALLGEMEINES LACHEN
Lixl: Man kann hinschrciben, "Sie haben angestoflen."
Hochstadt: Genau, sie haben angestoflen.
Grunberg: Ja, also da Du sagst, es interessieren Dich solche Dinge, dann will ich von meiner
Freude berichten. Bei uns wurde gespiclt zu Hause. !ch habe erwahnt den Julius Kiewe, ein damals
nicht mehr sehr junger Mann, ein deutschcr Kaufmann, sehr begabter Geiger. Er hat noch einen
Gitarristen mitgebracht manchmal, der war Friseur, aber das hat man nicht gehiirt. [lacht] Er hat
wunderbar gespielt. Und wir haben da Verschiedenes gemacht, ein biflchen Mozart gespielt,
"Kleine Nachtmusik" ist mir noch in Erinnerung. Das sind natiirlich auch fi.ir einen Lernenden, so
jungen Kerl ist das halt, was soil ich sagen, sowieso nicht die allerersten Dinge, aber wir haben das
dann schon. Ja, und in der Schule cine Lehrkraft, die hat immer wieder so Konzertstunden
veranstaltet, mil Schallplattcn, da konnten wir Schiller Wiinsche erfiillt bekommen. Und das waren
eigentlich auch musikalische schiine Stunden. Und das allergriiflte musikalische Erlebnis in
Shanghai war im Kino der Film "Carnegie Hall", Jascha Heifetz, das griiflte an Geigerei, was wir
in unserem Jahrhundert cigentlich erleben durften. !ch mein, es gibt Leutc, die haben andere
Geschmacker, aber. Die allergroflten sind immer wieder umstritten. Das ist das sogenannte non
plus nimmermehr.
Hochstadt: Das ist nach dem Krieg, dieser Film?
Deutschmann: !ch glaube, dcr ist ...
Grunberg: !ch weifl es nicht.
Deutschmann: ... ich glaube, der ist ...
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Griinbcrg: Der ist sehr alt, der ist alter.
Dcutschmann: ... na, '39 oder '40 gedreht worden in Amerika.
Griinbcrg: Der Film ist alter, ich weiB nicht, es kann auch wahrend des Kriegs gewesen sein. !ch
habe damals aus einer Zeitschrift sein Bild rausgeschnitten und das habe ich heute noch, Uber 50
Jahre. Na ja, es ist, es hat vie! mit Musik zu tun wenn ich erzahl, aber.
Kahn: Das hoffen wir.
Griinbcrg: [lacht] Sie ist lieb. Es gibt Dinge von mehr Bedeutung flir unsere gemeinsames
Schicksal in China, aber ich habe, glaube ich, schon damals wenig Sinn gehabt for politische und
administrative Yerzwicktheiten. !ch weiB so vieles nicht. !ch habe jetzt eben in Salzburg Dinge
gehort, die ich erst wieder nicht einordnen kann, es war cine solche Hille von Informationen.
Deutschmann: [unklar]
Griinbcrg: Die BrUcke, die ging woanders hin, die Schule war in Hongkew. Und die Garden
Bridge flihrte dann, die war japanisch bewacht so, seit Ausbruch des pazifischen Krieges,
bewaffnet bewacht. Und da muBte man eine, ein Abzeichen haben und einen PaB. Das wird jeder
Shanghaier berichten, der einigermaBen sich herumbewegen muBte oder wollte. Da muBte man ins
BUro von Ghoya gehen. !ch glaube, noch zwei, wenn nicht mehr, aber zwei andere japanische
Leute, die eingesetzt waren als Oberwacher, so was wie, sag! man Statthalter oder so was, die die
Gnade verteilt haben oder nicht, an Leute, die durften das haben. Und wir sind, mein Yater ist
immer mit mir gegangen, das war ja furchtbar, also die StraBenbahn zum Beispiel. Yorallem muB
man wissen, da13 Shanghai enorm Uberbevolkert war. Und vol! von Krankheitskeimen und
klimatisch bedingten Anfalligkeiten der Mense hen auf Krankheit. Aber in dem Zusammenhang,
die StraBenbahnen waren Uberflillt. Und der Schaffner hat nicht selten, damit er endlich das
Zeichen geben konnte, da13 der losfahren kann, mit den Knien nachgeholfen, daB der letzte
Passagier oder einige vielleicht nicht zu weit raushangen aus dem Wagen. Und in dieses, in diesem
Tumult sind oft mein Yater und ich untergegangen und dann irgendwie losgefahren. Und der Arzt,
der mich dort behandelt hat, der hat eigentlich, der hat spater dann in Wien, nachdem, weit
nachdem, ich bin noch viele Jahre spater dorthin gegangen in dieses Therapiezentrum um
behandelt zu werden. Das war ein Emigrant in Shanghai, Doktor Rottwin.
Hochstadt: Doktor?
Griinbcrg: Rottwin. !ch weiB nicht genau, ich glaube, Doppel-T-W-1-N. Er ist nicht unbekannt,
es kamen viele zu ihm. Er ist auch hier, als Leiter dieses Ambulatoriums tatig gewesen.
Hochstadt: Kannst Du mehr Uber die, Uber Deine Krankheit sagen, zum Beispiel, es wi.irde mich
interessieren, wie die Arzte, wie die Spitaler gearbeitet haben. Ob die gute Sachen gemacht haben
oder nicht? Und Du wars! da, was, Du wars! als Kind da, aber was hast Duda gesehen und wars!
Du gut behandelt oder?
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Grunberg: !ch glaube, ich glaube schon, im GroBen und Ganzen gut behandelt worden. Ich war
zuersl einige Monate in einem lnfektionsspital. Das ist wtihrend der Inkubationszeit, wenn man
selbst noch anstreich-, ansleckend isl fur die Um welt. Und dann habe ich einen Freiplatz
bekommen im General Hospital in Shanghai. Und da bin ich im Rollstuhl durch die Gegend
geflitzt und ich habe Elektrotherapie gehabt, ich habe Diathennie gehabt, das ist
Warmebehandlung, Massagen, Turnen. Es gab dort eine Schwester, die war prtidestiniert fur ihren
Job, eine Frau Lange, Sch wester Lange. Die hat, die hat mit sehr vie! Energie und Suggestion
besonders die gymnastischen Obungen betrieben mil mir. Also wirklich, die Frau hat sich total
verstriimt und eingesetzt fur die Kranken dorl, die war gut. Na ja, und nach ungefiihr eineinhalb
Jahren oder so bin ich dann wieder raus. !ch hatte einen Lehrer im Spital, oder Lehrerin, das weiB
ich i.iberhaupt nicht mehr. Und da habe ich eben wahrscheinlich irgendso die wichtigsten
Grundprinzipien wahrscheinlich Mathematik und Englisch gelesen und so.
Hochstadt: Wie alt wars\ Du?
Grunberg: !ch war, sagen wir so, 9 oder l 0, ich muB vor meinem 11., das ist jetzt geschtitzt, ich
weiB es wirklich nicht genau, vor meinem 11. Lebensjahr wieder in die Schule gekommen sein.
Und ich bin dann wieder mit meinen Klassenkameraden zusammen gekommen in der Klasse, also
wir waren, es war keine ...
Deutschmann: [unklar]
Grunberg: Ja, durch die Zeit war nichts, die Klasse zu wiederholen gewesen. Aber natUrlich
gab's Schwierigkeiten, grol3e Schwierigkciten mil Japanisch. Das, .Japanisch wurde Pflicht an
unserer Schule mit Ausbruch des pazilischen Krieges und das war gerade die Zeit, wo ich erkrankl
bin. Und der Krieg hat ja zum Gluck nicht noch !anger gedauert. Das heiBt also, ich habe gerade
noch vor Ende dieses Krieges die Pein gehabt, man hat sicher Versttindnis gehabt, weil ich war ja
so lange weg. Aber eben die Wahnsinns-Schwierigkeit gehabt, diesem Unterricht zu folgen. Es
war kaum [unklar] und Pri.ifungen abzulegen. Aber ich bin trotzdem nicht sitzen geblieben, wir
haben sich das irgendwic so wahrscheinlich, sic haben das berlicksichtigt habcn. Nur mein Manko,
beziehungsweise mein Nachteil war, daB ich dadurch nicht Japanisch gclernl habc [unklar]
wenigstens so wcit, daB man dann gekommen ware, was mir dann spater bei meinen teilweisen
Reisen dorthin sehr genlitzt halle. Die Schule, wie gesagt, war wirklich eine sehr gute und viele,
viele fiirderliche flir junge Menschen gute Aktivittiten gab's. Und dann eigentlich einen richtigen
Abschlul3, fur mich gab's den nicht. Ich habe irgendwann mein letztes Zeugnis gehabt, weil das
nachste, zum nachsten war ich nicht mehr dort, das war mein SchulabschluB. Wir sind knapp vor
der Machti.ibernahme der Kommunisten in China ausgereist. Wir sind am 19. Janner haben wir auf
dem Schiff, auf der "Captain Marcos" die Stadt verlassen, den Hafen.
Kahn: Wie hat man bemerkt, daB Die Krankheit hattest?
Grunberg: Na, ich konnte die Beine nicht bewegen.
Kahn: Pliitzlich, ein Morgen oder?
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Griinberg: Ja, zuerst bin ich eingeknickt und dann hat mein Yater hat er mir spater erzahlt, ich
habe so komische Geschmacksgeliiste gehabt. !ch wollte dies oder das essen und dann habe ich
wieder nicht wollen, was weifl ich, der Korper war ein bisserl durcheinander. !ch, ich konnte die
Beine, beide, uberhaupt nicht ruhren. Und, ja, da ist, ich weifl es nicht mehr so genau, aber
irgendwann bin ich dagelegen und konnte nicht aufstehen. Ja, und Du hast gemeint Behandlung.
Ja, nattirlich die Behandlung, was ich so lobe, das ist die Naehbehandlung irn General Hospital.
Aber so etwas wie, also die lmpfung gegen Polio gab's noch nicht.
Dcutschmann: Penicillin auch noch nicht.
Griinbcrg: Penicillin, ich weifl nicht, aber das ware an sich, ja, das hatte ich wahrscheinlich sons!
gehabt.
Deutschmann: Aber zurnindest dort nicht.
Griinberg: Weill nicht. !ch bin '4 I, glaube ich, erkrankt, ich habe irgendwo noch diesen Brief,
ich habe, ich weifl nicht, ob ich es zu Dir gesagt habe. lch habe einen Brief bekomrnen von der
Schule, von der Mrs. Hartwich, die mir geschrieben hat, also sie bedauern, dafl ich krank bin und
haben rnir einen Geschenkkorb geschickt. Und dieser Brief ist datiert. Es ...

ENDE DER SEJTE A, KASSETTE I
ANF ANG DER SEITE B, KASSETTE I

Griinberg: Ja, sicher. Na, es ist sehr weit von zu Haus gewesen und meine Mutter ist, ist Uber
eine gewisse Zeit von cinem Spital ins andere gegangen. Mein Yater rnit seiner Lungenkrankheit.
Also rneine Mutter hat Uberrnenschliches geleistet, hat gearbeitet um, urn Essen zu beschaffen, na
ja, alles das.
Hochstadt: War die arztliche Behandlung kostenlos oder?
Griinberg: Ja, ich habe einen Freiplatz gehabt irn General Hospital.
Hochstadt: Das heiflt, ich habe Freiplatz dann nicht verstanden.
Griinberg: Ja, das ist, ich weifl nicht, das ist, wer das vergeben hat und, und wie das karn, das
weifl ich jetzt nicht. Aber ich weifl, dafl sich rneine El tern wirklich also zerrissen haben daftir, dafl
rnir geholfen wird. Und sie werden wahrscheinlich irgendwo diese Hille gefunden haben, dafl man
mir eine bessere Behandlung errnoglicht, als ich sons! gehabt hatte.
Kahn: Du hast vorhin von den Rikscha gesprochen, erst, was hast Du geglaubt?
Griinberg: Ja, ich habe geglaubt, das sind Kranke, weil die gezogen werdcn. [lacht]
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Hochstadt: Als Du ankamst?
Grunberg: Ja, ja. Na, spater habe ich, wie es uns besser gegangen isl und auch finanziell etwas
besser, das heiBt nicht, dall wir also, dall wir auch nur annahernd ein, ein Leben fi.ihren konnlen,
wie man sich's wi.inschen wi.irde, auch bescheiden wi.inschen wi.irde, aber es ging etwas besser.
Und da habe ich eine, da war ein Rikscha-Kuli, der hat mich abgeholt zur Schule. Und wenn er
nicht konnte, dann isl der Andere gekommen. Es waren zwei, mil denen war dieses Arrangement
getroffen. Dann gab's noch was anderes. !ch weill jetzl nicht mehr, wie die Stralle heillt. Das war
aber nicht weit, das war nahe dem Kino, wo ich, was ich schon erwahnt habe. Da isl in der Fri.ih
immer so ein Wagen weggefahren, von einem Pferd gezogen. Und man isl gesessen so auf Holz
auf dem Wagen, ein ganz primitiver Wagen. Und mit dem bin ich auch zur Schule gefahren. Aber
ich bin auch zu Full gegangen und ich habe keinen Stock gebraucht damals.
Deutschmann: Aber Schienen hast Du gehabt, nicht?
Grunberg: Ob ich das noch gehabt hab, glaube ich nicht. lch weill es nicht. Das habe ich
ziemlich lange gehabt, aber nicht immer. Diese, ich habe schon ein Beckengi.irtel und Schiene,
Stahlschiene fi.ir, fi.ir's linke Bein. Nein, aber ich glaube mich zu erinnern, dall ich eine
Dreiviertelstunde zur Schule gegangen bin zu Full. Und scheinbar, ja, war das Bein damals dazu
fahig.
Deutschmann: Ja, aber das isl doch, dieser Spitzfull den hast du schon gehabt. Das isl ja dann in
Wien operierl worden, nicht.
Grunberg: Ja, ja, schon. Ich habe in Wien einen Unfall gehabt und in der Folge eine Operation
und, ja. Habe !eider zwei Unfalle gehabt, beide haben das linke Bein bctro!Ten, das stark
atrophierte, gelahmte. Und dcr letzte wirklich, der hat also, der hat mir sehr viel genommen. Ja,
aber das hat mit Shanghai nichts zu tun.
Kahn: Wann hast Du Dich flir das erste Mal horen !assen milder Geige?
Grunberg: Ich kann's nieht so genau sagen, aber so im Hauslichen halt schon. Nati.irlich auch so
billchen im Gemeinsamen mit den erwahnlen Musizierenden, die zu uns kamen. Und sons! ...
Kahn: Zu Hause?
Grunberg: Ja. Aber es gab nur einen, man kann sagen also, quasi offentliches Auftreten, das war
in der Schule in der Aula mil I<.lavier mit meinem Freund. Sons!, ich bin kein Wunderkind
gewesen in dem Sinn.
Kahn: Und was hast Du damals gespielt?
Grunberg: "Gavotte" von Gosscc und "Die Biene" von Fran9ois Jubert, das ist nicht der Franz
Schubert. Das ist ein Stlick, das habe ich in einem Film gehort von Joseph Szigeti, in dem Film
"Hollywood Canteen". Hast Du mal gesehen?
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Lixl: Nein.
Grunberg: Nein?
Kahn: Du hast es dort gehiirl in Shanghai?
Grunberg: Ja, ja, ich habe solche Sachen natiirlich detektivisch in Erinnerung, nicht, also
geigerische Erlebnisse, musikalische, besonders geigerische eben, logisch. Ja und dieses Sti.ick
haben wir auch gespielt.
Hochstadt: Wann hast Du bemerkt oder Deine Lehrer bcmerkt, dafl Du eigentlich nicht der
normale Geiger-Schi.iler bist, aber etwas anderes?
Grunberg: Was ist das, was andercs?
Hochstadt: Ja, ich nehme an, ich bin, ich weifl fast nichts von Musik, aber ich nehme an, dafl es
gab auch andere Schi.iler, Geiger-Schi.iler, aber die sind nicht jetzt in der Symphonic.
Grunberg: Ach so. Ja, war ich damals auch nicht. [lacht] Ja, ich weifl nicht. !ch habe halt
ungefahr getan, was ich konnte, und ich weifl nicht, also. Das hat man sicher auch damals nicht so,
so wissen konnen, was da jetzt noch wird. lch bin ja selbst noch in Wien, also vie! spater, nicht so
gewifl gewesen, wie sich das beruflich i.iberhaupt gestalten kiinnle. Und habe, weil durch meinen
Yater und seinen Bruder cine Textilfirma wieder erstanden war hier in Wien, selbst in diesem Fach
beziehungsweise sehr verwandten Fach der Schneiderei mit Nebenfachern. Es gab hier eine
Schule, die gibt' s sicher immer noch, Michelbevern-Schule, gelernt.
Lixl: War meine Schwester auch.
Grunberg: Wirklich?
Lixl: Ja.
Gri.inberg: Na ja, dann habe ich ja, dort babe ich ja Herrnklasse nati.irlich gemachl, was soil ich,
was soil ich was anderes machen? Und habe dann vier Jahre in unserem Textilbetrieb
mitgearbeitel. Weil es nicht so einfach miiglich ist, einem Valer zu sagen, "lch mach das nicht." Er
hat das aufgebaut. Und es gab keine Erben, auch sein Bruder hat keine Erben gehabt. Der Benny
wollte sicher nicht, das war scin Spaniel.
Dcutschmann: Ein kleiner Hund.
Griinberg: Und so, und ich habe dann doch abgesagt. Und meine Eltern waren beide, ich habe
lange Zeit den Brief gesucht, ich habe, mein Valer war noch hier nach wiederaufkeimender
Lungenkrankheit, die aber dann wieder ausgeheilt wurde, aufErholung, und hat dann erfahren, dafl
ich also Musik machen werde, dafl die Entscheidung gefallen isl. Under, der ja eigentlich gehofft
hat, zumindest gehofft haben mull, dafl sein Werk nicht verloren geht, hat mir einen Brief
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geschrieben. Da ist ein Zeichen von Liebe und von Toleranz, hat mir geschrieben, dal3 meine
Mutter ihm mitgeteilt hat von meinem EntschluB und daB er mich weiter in jeder miiglichen Weise
untersttitzen werde. Ja. lstja klar, dal3 man mit solchen Eltern auch in der Not Geige lernen kann.
Hochstadt: Kannst Du noch was Uber Deinen Geigelehrer sagen, zurn Beispiel wieviele andere
Kunden er hatte oder ob er dann ...
Grtinberg: !ch habe keine Ahnung.
Hochstadt: ... ob er dadurch sein ...
Grtinberg: Ob er davon gelebt hat?
Hochstadt: Ja, genau und was er sonst gernacht hat rnit der Geige?
Kahn: Wovon kommt er?
Grtinberg: Von Deutschland, rnein erster Lehrer. !ch habe rneinen erslen und letzten Lehrer
erwalmt, es gab noch jemand. Es gibt, es gab, Name fallt rnir jetzt nicht ein, rnindestens noch
einen, wenn nicht zwei irn Laufe von IO Jahren. Also, das waren ja nicht IO Jahre, weil es fielen ja
die ersten Jahre sowieso wcg. !ch habe dann noch in der Familie einen, einen Verwandten gehabt,
und zwar angeheiratet, aber cin ausgcsprochen virtuoser Geiger, der Schwager von meiner Mutters
Schwester. Also das ist angeheiratet, ein kleiner, buckligcr Mann, das war ein Ktinstler. Wenn ich
rtibergekommen bin zu denen, habe ich immer gehofft, dal3 er mir vorspielen wird, ja. Gavotte aus
den Solo-Sonaten, zum Beispiel, Bach habe ich von ihm ganz gut noch in Erinnerung, wie schiin
er das gespielt hat. Ja. !ch meine, ich weil3 tiberhaupt nicht, ob mein Lehrer noch andere Schliler
hatte. !ch denk mir' s, weil er war ein Lehrer, ja, er konnte das.
Hochstadt: Du bist zu, zu ihm gegangen?
Grtinberg: Er ist zu mir gekommen, er ist immer zu uns gekommen.
Hochstadt: Und Du hast dann in dem einen, einzigen Zimmer da die Lehrstunde gemacht?
Grlinberg: Ja, ja, wir haben, haben nicht mehr gehabt. [lacht] Das war, aber manchmal war es
Salon und manchmal war es Zimmer.
Thomas Halbeiscn: Kannst Du Dich noch crinnern, wie Du tiberhaupt auf die !dee gekommen
bist Geige zu spielen?
Grtinberg: Ja, ich habe das gehiirt im Radio. !ch habe im Radio Musik gehiirt. Und ich war total
weg, also ich habe gesagt, ich miichte so wahnsinnig gern so was machen. Das war, es war eine,
einne davon kann ich wirklich sagen, das hat mich gepackt. Das war elementar, wunderschiin.
Deutschmann: Und die Mama hat gesagt, sie haben Dir ein Schiff geschenkt und Du hast dann
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auf den Faden, die gespannl waren for Segel, hast Du Tone gemacht.
Griinberg: Ja, also, ich habe eigentlich meine erste musikalische Tatigkeit ... [lacht]
Deutschmann: War Zupfen.
Griinberg: ... war auf einem, auf einem Blechschiff, das war, na ja, das weil3 ich nicht von
damals, es war ungefahr so ein Ding drauf, ein grol3eres. Und das war milder Zeit ziemlich kaput!
geworden, aber oben war noch ein Draht. Und da isl mir fad geworden mil dem, mil dem Schiff,
und da habe ich, da habe ich den Draht auf einer Seite habe ich die Spannung variierl und auf der,
auf der anderen Seite von dem Steg konnle man sagen, also wo das gesti.ilzl war, habe ich dann
Lieder gezupft oder Melodien gezupft, nicht. Und das waren, das war nicht alles ganz falsch und
da haben meine Eltern gemeint, der hat ein gutes Gehor. Und ich habe gemeint, ich mochte Geige
spielen. Und so isl das gekommen, nicht, ich weil3 nicht genau, wie das, wie weit das voneinander
zeitlich war und so, das weil3 ich nicht. Aber ich weil3, dal3 fiir mich nur die Geige in Frage
gekommen ist.
Hochstadt: Wie oft hattest Du Stunden?
Griinberg: !ch weil3 nicht, vielleichl ein- oder zweimal in der Woche.
Kahn: Du hast jeden, jeden Tag gespiclt?
Lixl: Gespielt, ja.
Griinberg: lch weill es nicht, aber vie!. ja. Und stall zu Uben, habe ich hcrumphantasierl auf der
Geige. lch war eigentlich faul und habe nicht. Aullerdem, mil jeder Hochachtung vor meinem
Lehrer, habe ich aber sichcr, wie soil ich das sagen, eine etwas methodischere Anleitung, die
Funktionen auf der Geige zu erfassen, glaube ich, ware sehr gut gewcsen for mich. So dall, dal3
man eine Vorstufe zum Spielen, ich meine, es war schon, das spreche ich dem guten alten Herrn
MUiler nicht ab, der hat mir schon einiges beigebracht, auch namlich wie ich arbciten soil, wie ich
i.iben soil. Jch habe dann spater andere Dingc crfahren und kennengelernl und, ich glaube manches
davon hatte mir schon am Anfang sehr geholfen. Man mull, man mull methodiseh vorgehen, wenn
man was erreichen will und nicht nur mil der Begeisterung. Das hat Millstein in einem Interview
gesagt, "Musikalitat genligt nicht." Aber es war sicher sehr sound, wie sagl man, gesund oder
fundamental, was ich bei Millier gelernl habe.
Hochstadt: Und dann bei Wittenberg.
Griinberg: Ja, da babe ich dann schon, so auf meine bescheidene Art Konzerte gespielt, niehl,
also ieh meinc Violinkonzerte studier\. Under, er hat, er hat ohne die Reehte Uberhaupt zu
gebrauehen hat er die Geige in der Linken so aufgesliilzl am Knie, hat er mil derselben Linken
korrekte Bcgleitungen dazu gezupft, zu dem, was ich gespielt babe. So ein paar Harmonien, ein
paar Untersti.itzende, die sons\ im Orchester eben vorhanden sind. Das war ein ganz, sicher
aullerordcntlicher Geiger, ja. Der war dorl gestrandet mil seiner Schwiegermutter, sons! gab's
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niemand von der Familie, ein Torso, zum Beispiel.

Kahn: Du hast frliher gesagt, daB manche Leute haben gesagt, es war, es lohnte sich nicht, die
Koffer auszupacken.
Griinbcrg: Ja, meine Mutter wollte bald wieder weg.
Kahn: Deine Mutter hat das gesagt?
Griinbcrg: !ch glaube, sie war es, ja, ich glaube.
Dcutschmann: [unklar]
Hochstadt: Ja. Bestimml.
Griinbcrg: Ja.
Dcutschmann: Das muB ich in die Hand nehmen.
Hochstadt: Ja, wir bedanken uns daflir.
Dcutschmann: [unklarj
Griinbcrg: Geb mir ma!, na ja ...
Hochstadt: Sicher nicht entscheidend.
Dcutschmann: Ja, warum nicht? Links oder rechts?
Halbeiscn: [unklar]
ALLGEMEINES LACHEN

Dcutschmann: Das ist ja kostlich.
Griinbcrg: Das ist wenigstens ...
Dcutschmann: Leg das nieder. Leg das nieder.
Griinbcrg: Na, ich halt's Dir, hier ...
Dcutschmann: Das geht nicht, ich komme nicht da hinunter, wenn Du die Finger da hast.
UNTERBRECI-IUNG
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Grunberg: Ich glaub schon, er ist rnir wirklich bekannt vorgekornrnen.
Hochstadt: Zunterstein. 2
Griinberg: Zunterstein.
Halbeisen: Ja, weil Gerda Wolfund Zunterstein, rnanche gute Freunde in Shanghai.
Griinberg: Ach so.
Halbeisen: Ja, ja.
Hochstadt: Und auch Walter Schlesinger, der auch in Wien wohnt jetzt. 3
Griinberg: Warder jetzt in Salzburg?
Hochstadt: Nee, der war nicht in Salzburg, aber er kannte Zunterstein und Kosowski.
Deutschmann: [unklar] Das ist nicht Dein Schuster gewesen, der Schlesinger?
Griinberg: Nein, das ist ein anderer.
Hochstadt: Schuster, ja.
Griinberg: Der ist aber verwandt rnit ihm.
Hochstadt: Sein Yater war ein Schuster, hat eigentlich FuBballschuhe gemacht fUr einen
FuBballverein, der, den der Sohn Walter gegriindet hat.
Griinberg: lch glaube, der Walter ist von Ephraim ein Bruder. WeiBt Duda etwas? WiBt !hr
etwas dariiber?
Lixl: Du hast ihn interview!, hat er einen Bruder, der ... ?
Hochstadt: Nee, er hatte keinen Bruder, er hatte eine Schwester, die mongoloid war.
Griinberg: Mongoloid.

Siehe das Interview rnit Alfred und Eva Zunterstein,
Shanghai Jewish Corn.rnunity Oral History Project, Salzburg, 20.
Mai 1995.
2

Siehe das Interview rnit Walter Schlesinger, Shanghai Jewish
Co1nrnunity Oral l~Iistory Project, Perchtoldsdorf, Osterreich, 7. Mai
1995.
3
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Hochstadt: Und die haben in die haben immer in einem Heim gewohnt, Chaoufoong vielleicht.
Kein Bruder.
Grunberg: Ja, der Walter Schlesinger, der Friedrich, der Ephraim, der hat for mich Schuhe.
gemacht, isl Orthopade. Der hat mir gesagt, ich soll einmal den Walter aufsuchen oder anrufen,
Walter Schlesinger. Ich nehme an, daB isl sein Bruder. !ch weiB es nicht. ich habe nie angerufen,
ich weiB nicht, wo der isl. Und jetzt fallt der Name, habe ich gedacht, na, vielleicht hatte ich den in
Salzburg einmal anhauen sollen sozusagen, nicht.
Hochstadt: Nein, der war nicht da.

Lixl: Nein, der ist Wien.
Grunberg: Der isl in Wien, ja. Vielleicht treff ich den irgendwann einmal, weiB nicht, ob ich den
i.iberhaupt kenne.
Hochstadt: So Du brauchtest dann in Shanghai besondere Schuhe?
Grunberg: Ja, natiirlich, also das isl zuerst so eine Schiene und Schuhe. Meine Schuhe waren
nicht besonders. lch babe dann bier einen Unfall gehabt, da isl mein, ein Lastwagen hat mich
i.iberfahren, ziemlich schneller voller Fahrt. Und da babe ich noch Schuhe von Shanghai angehabt.
Die waren ganz di.inn. Ich babe eine Doppelfraktur im linken Sprunggelenk gehabt, immer links
alles, auf dem Schwachen.

ZWISCHENGESPRACH
Deutschmann: Das nimmt vie! weg [unklarj .
Kahn: Dann wird es zu warm.
Deutschmann: Ja, da kann man nichts machen. Okay.
Kahn: Danke.
Grunberg: Ja, das babe ich schon erzahlt, daB wir also unsere AusflUge au!3erhalb Hongkew nur
mit japanischer Bewilligung machen konnten und daB das fUr vicle, gerad fUr uns nicht so, nicht in
dem MaB, mil groBen Unannehmlichkeitcn verbunden war. Das isl irgendwie, ich bin froh, daB der
Mensch sich an keinem von uns vergriffen hat. Der hat Lente geschlagen. Es lag vielleicht daran,
daB der selber auch ein Geigerling war, hat auch gegeigt und Musik geschatzt. Und wir haben ihn
einmal auf der StraBe getroffen und da hat er sich erkundigt, wie es mir geht.
Hochstadt: Er wuBte, daB Du Geige auch spielst?
Grunberg: Ich glaube. Er ist, von ihm hat man gewuBt, da!3 wenn jemand seine badge, sein
Abzeichen cin bisserl schief gctragcn hat, daB er den auf dcr Stra!3e ins Gcsicht geschlagen hat,
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zum Beispiel. Ja, aber dann gab's Andere. Ach, das ist hinlanglich besprochen warden drauBen,
den Okura zum Beispiel, der Leute hat einsperren !assen. Und es sind Todesfalle gewesen auch
von, ich weiB nicht mehr, welche Krankheit im Kerker. Es hat eine Korperschaft gegeben
bestehend aus Juden, die die 1-!eime bewaeht haben, wo die Mensehen gelebt haben, und die
gewisse Befugnisse von den Japanern gehabt haben und gewisse Restriktionen. 4 Die sind mil so
einem club, mil so einem Priigel herumgegangen, damil sie irgendwas haben, irgendeine
autoritalsunterstreichende Waffe. lch weiB von diesen Leuten eigentlich nichts, beziehungsweise
von dieser Funktion und von dieser. Von dem amerikanischen Luftangriff, der dann so viele
Menschenleben gefordert hat, haben wir auch gehort, 17. Juli. War das '45?
Hochstadt: Mhm.
Griinbcrg: Ja. Das warder Tag, da war ich abgangig, weil noch in der Schule. Es war ein
nebliger Tag. Und das weiB ich noch, also da war, da hat's eine Grcnze gcgebcn. Wir durften riiber
zur Schule, ich weiB nicht, was fiir eine Art Grenze das war, Dent Road hat die geheiBen, D-E-NT, Dent Road. Da durften andere niehl rUber, Emigranten. Und ich war in der Schule und ich
glaube, da war dieses Bombardement. Das isl ein bisserl ...
Hochstadt: Es ist wirklich sehr laut drauBen.
Griinbcrg: Es isl laut, ja. Na, ich ...

Lixl: Ich glaube [unklar] .
Griinbcrg: Soll ich das ganz zumachen 9
Kahn: Ganz, nicht ganz zu?

Lixl: !ch weiB es nicht, wolltcsl Du ... ?
Hochstadt: Das isl gut jctzt, das ist bcsser.
Griinbcrg: Okay, es isl nicht sehr windig. [unklarl

Lixl: J etzt?
Griinberg: Ja, cs war wahnsinnig neblig, mein Yater hat mich gesucht und ist bis dorthin
gekommen. Man hat kaum was sehen konnen und unserer Pfiff hat uns zusammengefiihrl, wir
haben gepfiffen, haben uns gefundcn und so bin ich nach Haus gekommen. Wir haben uns gerade
gleichzeitig um diese Gegend herum aufgehalten. !ch am 1-Ieimweg, er mich suchcn.
Hochstadt: Bist Du mal aus dem Ghetto herausgegangen?
4

Die Japaner haben angeordnet, daf3 die Fli.ichtlinge ihre
eigene Waclunannschaft, die sogenannte Pao Chia, organisieren.
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Griinberg: Ja, sehr oft, jede Woche zweimal zur Behandlung. Da bin ich also in die, in die
groBere Welt hinausgekommen, die groflen Bauten am Bund waren wir.

Kahn: Ach ja, wie war das?
Griinberg: Ja, also eigentlich sehr lebendig und, und v6llig anders. Und man hat auch irgendwo
gesplirt, da ist auch Reichtum und, und Fluglinien und Versicherungsgesellschaften und was weiB
ich, was alles. Das isl, <las ist weiter eine sehr kommerzielle und aktive Stadt gewesen, Shanghai.
Wo wir gelebt haben, Hongkew ist sicher nicht zufallig zum Ghetto, ich kann <las nicht beurteilen,
aber jedenfalls ist das eine sehr bescheidene, ein sehr bescheidener Stadtteil, auch heute noch. Wie
ich gehort habe von einer Freundin, die wieder dort war, die Mary Steinhauser. Die hat gesagt,
auch die Hauser stehen, wo wir gewohnt haben. Die waren vis-a-vis von uns, haben sie ihr
Geschaft gehabt. Ja, aber das isl, wie gesagt, ein sehr bescheidener, rein-chinesischer und
armlicher Stadtteil gewesen, Hongkew.

Kahn: Und was hast Du in grofle Welt gemacht?
Griinberg: .la, <las war eigentlich, ich glaube, ich bin, ich bin zuerst, bevor wir, bevor es
liberhaupt <las Ghetto in dem Sinn gegcbcn hat, also jlidische Fllichtlinge auch auBerhalb dieser
Region haben leben dlirlen, wohnen dlirfen, noch ein Artshop besucht, <las meinem Onkel gehort
hat. Er hat <las mlissen aufl6scn und nach Hongkew auch hereinkommen. Der hat dann in dcr
Kung Ping Road gewohnt. Habc einmal im Staub einen Schli.issel gefunden, einen kleinen
Schllissel und dann zufallig ihm gezeigt. Dama! hat er gesagt, der gchort ihm. Lustig, was. Solche
Sachen. Ja, und liberhaupt, man hat sch6nc Dinge gesehen, schone Geschafte. Mein Yater hat
einen indischen Freund gehabt, den hat er besucht. Da habe ich voll Begeisterung <las erste Mal im
Leben Orangenmarmelade gegessen. Habe ich Dir erzahlt von Mister Cheleram? Es ist ja, ich
beginn Schmonzes zu erzahlen, weil ich ...
Lixl: Aber genau <las isl ja, was ein Leben dann ausmacht, oder? Die vielen pers6nlichen
Eindrlicke und Erfahrungen?
Griinberg: Ja, ich weiB nicht. !ch ...
Lixl: Oder?
Griinberg: !ch habe <las Gefiihl, <las wird nicht viele interessieren konnen, so was.
Hochstadt: Das hatten wir sagen sollen vorher, <las heiBt, wenn <las der Fall ware.
Griinberg: Versteh schon.
Hochstadt: Du erzahlstjetzt standig Witze. Woher kam <las? Kam <las, war <las schon in
Shanghai der Fall, daB ... ?
Griinbcrg: !ch habe in Shanghai oft Blodsinn getrieben, ja, und SpaB gemacht.

Hochstadt: Komm! das von Deiner Familie oder wie kam das?
Griinberg: Sieber auch, mein Yater hat auch geme Spall gemacht. Er hat zum Beispiel bemerkt,
weil manchmal jemand gesagt hat, wenn er Kaffee trinkt, kann er nicht schlafen. Hat mein Yater
gesagt, "Komisch, bei mir ist das umgekehrt. Wenn ich schlaf, kann ich kein Kaffee trinken." Es
gibt Menschen, woes andersrum ist. Ja, solche Dinge gab's bei uns doch immer.
Hochstadt: Witze von Shanghai, von dieser Shanghai-Zeit wiirden wir gem anhoren.
Griinberg: Also spezifisch iiber Shanghai.
Hochstadt: Nicht nur, nicht iiber Shanghai, aber Witze, die zu dieser Zeit erzlihlt worden sind.
Griinberg: Ja, ich glaub, dall, vielleicht, vielleicht soil ich jetzt so was erzahlen, aber ich bin
nicht ganz sicher, [lacht] ob ich das nicht schon im Zug gemacht habe und ich mochte nicht gem
mich wiederholen. Habe ich das erzahlt ... ?
Lixl: Wir haben noch nicht gehort.
Griinberg: Habe ich das, die Horerschaft. [lacht] Habe ich das erzahlt von Bolivien von den
beiden Juden, die gefliichtet waren und die sich dort in Bolivien treffen?
Lixl: Nein.
Griinberg: Und, are you sure?
Kahn: Yes, yes.
Griinberg: [lacht] Yes, yes. Ja, ich kannja vielleicht mir was anderes auch einfallen !assen, ich
weill nicht.
Lixl: Nein, erzahle, wir waren nicht im Zug.
Griinberg: 1hr wart nicht dabei. In Bolivien treffen sich zwei Emigranten, die waren gerade erst
dem Holocaust entgangen, waren dorthin gefliichtet von, von wem. Und freuen sich wahnsinnig,
dall sie einander begegnen. Sie sehen, wenigstens also einer, der lebt, ein Freund. ''Also was
machst Du?" fragt der eine. Sagt der andere, "!ch, ich geh auf die Jagd, ich fange Schlangen fur
das serologische Institut, die brauchen das ftir die Antitod, fiir das Gegengift. Schlangen,
Giftschlangen." Sagt er, "Was machst Du?" Sagt er, "!ch habe eine sehr ahnliche Tatigkeit
[unklar] . !ch habe wilde Tiere gefangen fiir den Zoo." Naja. Kommt und sagt der erste wieder,
"Du, sag, was ist mit dem Kohn geworden?" "Weill! Du was?" sagt er, "der Kolm war immer
schon ein Abenteurer, der ist in Wien geblieben." In Shanghai, was hat man sich in Shanghai
erzahlt? Im Kabarett wurden ziemlich viele Witze gemacht iiber die herrschenden Japaner in
Shanghai. !ch so lite, aber wenn ich jetzt an fang zu suchen, ich we ill nicht, ob ich das finde.
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Hochstadt: Und das war nicht gefahrlich, Witze Uber die Japaner zu machen?
Griinberg: Das haben die nicht gewul3t. Der Herbert Zernik, das ist ein Deutscher, ich glaube, ein
Berliner gewesen, ein Kabarettist. Der hat ein Gedicht gemacht, "Ein Affe wurde Mensch," und da
war Ghoya gemeint. Und da hat man halt seine Ressentiments ein bisserl ausleben kiinnen so.
Ja, und es hat verschiedenste Unterhaltungen gegeben wie Operettenaufflihrungen. Jenny
Rausnitz, ich habe jetzt, ich weil3 nicht, ich glaub, ich bin mir da unsicher, ich glaube, ich habe
irgendwas gehiirtjetzt in Salzburg. Jedenfalls diese Frau, Jenny Rausnitz, die war da also namhaft
sehr aktiv und beliebt, hat da gesungen.
Lixl: Hast Du sie mal gehiirt?

Griinberg: Ja. Ja, ja.
Hochstadt: lch glaube, Du auch, du hast auch erzahlt von einem, einem Paar, ein gro13er Mann
und ein kleiner Mann, die auch Kabarett gemacht haben. Yielleicht war das nicht in Shanghai,
vielleicht irre ich mich.
Griinberg: Yielleicht irrst Du Dich, vielleicht hat wer anderer Dir erzahlt? Mich erinnert's jetzt
nicht. Ich kann mich jetzt nicht erinnern.
Deutschmann: Wie hat der [unklar] milder Glatze geheil3en, der im [unklar] auftreten isl?)
Griinberg: Der Fritz Heller, der war in Shanghai. Das wirst Du vielleicht nicht wissen, weil Du
ka-, Du bist kein echter Wiener. Das darf man doch sagen?
Hochstadt: Sicher.
Grlinberg: Sehr stolz. Wenn Du nicht stolz bist, bist Du auch kein echter Wiener. [lacht] Aber
es ist gut so, es ist gut. Fritz Heller ist ein hier bekannt gewordener Kabarettist gewesen, ich
glaube nicht. dal3 er noch lebt.
Kahn: [unklar] der ist vor dcm Yater schon gestorben.
Griinberg: Yonn Yater, er war schon alt. Der war im selben Fach in Shanghai tatig. Ja, hat die
Leute unterhalten.
Hochstadt: Was hat er gemacht?
Griinberg: Ach, weil3 nicht so recht. Der war so eine Type, wie kiinnt man das vergleichen? Also
fur Leute, die etwas, die mit der Wiener Szene etwas vertraut sind, kiinnte man sagen ...
Deutschmann: Alleinunterhalter oder Conferencier.
Griinberg: Ja, ein bisserl so eine Yorstufe wenn man denkt an dritten Aki. '·Fledermaus", aber
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zugleich, aber dann doch auch wieder so bisserl in den Stapfen von Griinbaum mil seinen Reimen.
Deutschmann: Ja. Er war sehr gut. Da hat man nichl gewuBl, wo die Stirn aulfo'irl und der Kopf
anfangt, weil er hat eine, also [unklar]
Grunberg: Totalglatze gehabt.
Deutschmann: Totalglatze.
Grunberg: Aber das istja kein Problem, wenn er sich das Gesicht gewaschen hat, hat er sich
vorher einen Topf aufgesetzt und dann hat er gewuBt, wo das Gesichl aufl1/irl. Sicher hat er das
gemacht, sicher, solche Leule k/innen sichja nicht anders behelfen. Das istja total ... [lacht]
Hochstadt: Hast Du ihn in Shanghai gesehen bei Auffiihrungen?
Griinberg: Ja, ja, sicher.
Hochstadt: Under hat das allein gemacht und?
Griinberg: Na ja, er war schon ein Prominenter, nicht. Ja, aber das isl wieder etwas, wo ich
konkreter, das isl schade, dal3 ich. Das isl sicher ein wesentlicher Tei! des Lebens, dal3 man in der
Freizeit irgendwie so etwas hat wie Unterhaltung, aber ich weiB heute nichl einmal mehr, wo diese
Sachen staltgefunden haben. Aber ich habe einige so ...
Hochstadt: Bisl Du mil Deinen Ellern dahin gegangen oder mil Freunden?
Griinberg: Ja, m/iglich, ja. So was eher mit den El tern. Mil den Freunden bin ich mehr ins Kino
gegangen. [unklar]
Lixl: Danke.
Kahn: Was hat es flir Filme gegeben?
Griinberg: Ja, wir haben vie! amerikanische Filme gesehen und, ich weiB jelzt nicht, ob das noch
wahrend der japanischen Okkupalion war, dal3 wir angefange, man begonnen hat dorl Filme zu
zeigen, ohne daB die protestierl haben, iiber die Tatigkeit der Nazis beziehungsweise
Vorkommnisse hier. Judcntransporte und solche Sachen. Wir haben einigcs gesehen dort. !ch weiB
jetzt nur nicht, ich bin nicht ganz sicher, aber ich konnte rnir vorstellen, daB es, daB die Japaner
sich darurn nicht geklimmert haben. Nein, ich darf hier also nicht irgendwas behaupten. !ch glaube
mich zu erinnern, daB man sich gewundert hat iiber die Moglichkeit, daher verrnute ich vielleicht,
dal3 das so war. Ansonsten haben wir also Spielfilme, dann spater iiber den pazifischen Krieg hat's
viele Filme gegeben. Der amerikanisch-japanische Krieg irn Pazifik.
Kahn: Hast Du k/innen Musik h/iren irgendwo?
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Grunberg: Ja, das habe ich aber erwahnt, ich habe ein einziges Mal ein Konzert besucht und das
war fiir mich nicht interessant. lch wei!3 nicht, was die gespielt haben. Es war ein
Orchesterkonzert. Das war das einzige, wirkliche live Konzert, ein gro!3es richtiges
Orchesterkonzerl, was ich in Shanghai erlebt habe. Aber das, es kann auch sein, da!3 mir das heute
sehr gefallen wlirde. Man machl ja eine gewisse Entwicklung <lurch. !ch habe, ich habe
irgendwann einmal zu gewissen liberragenden Komponisten liberhaupl keine Beziehung gehabt,
weil sie zu fremd waren. lch bin immer nach Hause geeilt, weil einer der gro!3en Geiger BrahmsKonze1i spielen wird im Radio. Habe ich gedachl, na, das mu!3 ich hiiren. Dann habe ich damit
nichts anfangen kiinnen. Spaler wurde das zu einem Gipfel meines geigerischen Empfindens,
dieses Konzert. Na, also, wenn Du meinsl, so etwas, richtiges Konzerl, da habe ich eigentlich
nichts nennenswertes erlebt dort. Es kam aus dem Radio.
Kahn: Es hat viel gegeben im Radio?
Grunberg: Es, ja, es gab sehr gute Musik teilweise im Radio.
Kahn: Welches Radio war das?
Grunberg: lch glaube, das waren Lokalsendungen, chinesische.
Kahn: Chinesische.
Grunberg: !ch glaube schon. Aber wir haben, also mil englischer Ansage haben wir schon
Sendungen gehiirt. Nicht sehr weit von uns warder andere Teil der Familie. Wir haben uns
gegenseitig besucht. Die Schulkinder, wir, haben uns gegenseitig fallweise abgeholt von zu Haus,
wohin gehen, dies oder das tun, Kino gehen oder irgendsowas. Bei den Chinesen haben wir uns
gekauft so kleine Erfrischungen zu trinken oder so eingelegles Fleisch und so eingelegle Oliven
oder Frlichte oder was. So halt. Am Schulweg hat man gesehen manchmal tote Kinder liegen,
weggelegt.
·
Hochstadt: Gesehen?
Grunberg: Ja, die sind dorl gelegen. Misthaufen war da. Es gab noch die Ruinen vom chinesischjapanischen Krieg, wie wir wissen. !ch habe das liberhaupl nichl datieren kiinnen, jetzl wei!3 ich,
da!3 es '27 hat das, '27, '28 hat es gehei!3en in Salzburg, da!3 dieser Krieg also begonnen hat.
Kahn: '37.
Lixl: '37.
Grunberg: '37, Verzeihung, natlirlich '37, ja, Du hast recht.
ZWISCHENGESPRACH
Grunberg: Nein, nein, ich mein wirklich den Krieg, wo die Japaner reingekommen sind nach
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China und haben alle moglichen Gegenden besetzt. Nein, <las war '37, ja. Ja, richtig. !ch habe
noch, ich habe noch realisiert, also <las war sehr kurz bevor wir dann alle dorthinkamen. Chusan
Road gegeniiber ein lane und dahinter also lauter Trlimmer. Wir waren, wir haben dauernd
Triimmer gesehen in, in Hongkew. Und die Chinesen haben wahnsinnig arm gelebt, gedrangt. Und
im Sommer sind sie draul3en im Frei en gelegen auf, auf Strohmatten geschlafen. Bettler, in den
Stral3en gab's viele kranke Bettler, viele unbehandelte Poliofalle, Hauterkrankungen. Arm, sehr
arm. lch bin einmal ins Kino gegangen und habe vorher einen Verletzten gesehen auf der Stral3e
liegen. Nach dem Film bin ich rausgekommen, war er noch immer da. Wahrscheinlich hat er kein
Geld gehabt. Es war ja so. lch wei/3 nicht, sowas wie eine allgemeine Pflichtversicherung oder so
was, also ein Sozialwesen, <las gab's nicht. Unsereiner konnte dort, also ich war zu jung iiberhaupt.
Nicht zu jung, aber ich habe halt beruflich. Aber Emigranten konnten, nicht nur Emigranten,
sondern jeder konnte dort irgendwas verkaufen, wenn er cine Ware gehabt hat anzubieten und hat
auch keine Steuern zahlen miissen. Also es war eigentlich ein offenes, sozusagen offenes Feld fiir
die Phantasie der Menschen, was immer sic machen wollen. Ein Bruder rneiner Mutter hat
Sodawasser verkauft. Der Mann von rneiner Mutters Schwester hat Margarine erzeugt. Meine
Mutter hat Hernden gernacht. Manche sind gegangen als Vertreter ...

ENDE DER SEITE B, KASSETTE 1
ANFANG DER SEITE A, KASSETTE 2

Hochstadt: Kannst Du ein bil3chen mehr iiber diese Tatigkeiten sagen, zum Beispiel der
Margarine-Erzeuger. Wie lange das gedauert hat und ob das iiberhaupt geklappt hatte?
Griinberg: Ja, cs mu/3 schon was gebracht hat, sicher wird es geklappt haben, er hat ein
Einkornmen gehabt, bestirnmt, sons! hatte er nicht weitergemacht. !st ein sehr gescheiter Mann
gewesen, den ich jetzt unlangst in San Fransisco gesucht babe, aber Ieider nicht gefunden babe. 1st
ein Onkel von mir.
Hochstadt: Wie hie/3 er?
Griinberg: Fischer, Wilhelm Fischer, Willi Fischer. Ja, sein Bruder ist dcr grol3artige Geiger.
Hochstadt: Und <las Soda-Wasser?
Grunberg: Das ist der Bruder meiner Mutter gewesen.
Hochstadt: Und wie hie/3 er?
Grunberg: Fredi Fleischmann, Alfred.
Hochstadt: Wie hat er <las gemacht, hat er <las, hat er das Wasser selbst erzeugt und verkauft?
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Griinberg: Nein, er ist, glaube ich, als Vertreter herumgefahren. Er hat es verkauft, hat es
angeboten. Und ein anderer Bruder meiner Mutter ist ein hervorragender Dentist gewesen, der
spater nach Amerika ausgewandert ist, habe ich jetzt gehort. Der !eider in Amerika sehr, sehr
enttauscht gestorben ist. Er hat sehr vie! Pech gehabt, aber war ein ganz groBartiger Konner. Nach
Jahrzehnten haben wir Goldarbeiten noch im GebiB gehabt, die er gemacht hat.
Hochstadt: Auch Fleischmann?
Griinberg: Fleischmann, ja.
Hochstadt: Wer hat, ftir wen hat Deine Mutter gearbeitet? Wie ging <las mit dem Nahen?
Griinberg: Na ja, Emigranten eigentlich. Jtidische Fliichtlinge.
Hochstadt: Hat sie neue Sachen gemacht oder repariert meistens?
Griinberg: Sie hat auch reparieren konnen, aber sie hat neue Hemdcn gcmacht, sehr schon. Wir
haben einen japanischen Soldaten zu Gast gehabt manchmal.
Hochstadt: Dengleichen immer?
Griinberg: Ja, dengleichen. Das ist sehr ungewohnlich gewesen.

Lixl: Was war mit dem?
Hochstadt: Ja, wie kam <las?
Griinberg: Ja, ich weiB nicht, wie <las kam, ich habe iiberhaupt keine Ahnung, aber da hat man
sich halt irgendwie diirftig Englisch verstandigt, er konnte etwas Englisch und ist mit uns
gesessen, hat geplaudert, ist wieder weggegangen. Keine Ahnung, es war einfach so, Sympathie.
Hat es auch gegeben. Eigentlich, eigentlich streng genommen waren wir Feinde gewesen. lch habe
in Amerika vor jetzt, also vor sowas wie 8 oder 9 Jahren, es konnte ungefahr so lang sein, habe ich
einen japanischen Mann kennengelernt, einen alteren, den ich sehr geschatzt habe. Er ist !eider
gestorben. Der war ein Okkupationssoldat in China, im pazifischen Krieg und ist ein groBartiger
Mann. !ch meine, das cine schlieBt <las andere Uberhaupt nicht aus, aber ich, aber meine
personliche Sicht auf ihn ist halt, ist so, ich mein, phantastischer Mann, wunderbarer Mensch. Und
ich war, ich war nicht gcschockt, aber ich habe gefunden, wie das Leben so spielt, der war in
Shanghai als japanischer Soldat und wir als F!Uchtlinge, ja. Im Lichte der politischen
Geschehnisse, nicht nur <las, sondern der politischen Absichten, die bestanden haben. Weil wir
wissen ja, daB die Nazis im Grunde wollten, daB uns die Japaner liquidieren. Gut, aber <las ist, das
steht da und dort zu lesen, das weiB man und da wissen andere mehr dariiber als ich.
Kahn: Erinnerst Du Dich an chinese Leute?
Griinberg: An Chinesen?
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Kahn: Ja.
Griinberg: Ja, <loch, schon.
Kahn: Also?
Griinberg: Naja, das sind so also Leute halt, die in unserer Gegend, was weil3 ich, so ganz
bescheidene Geschafte gehabt haben. Die meisten Chinesen in dieser Gegend haben auch keinen
nennenswerten Lebensstandart gehabt, ich meine. Ich habe, ich habe keine chinesischen Freunde
gehabt, die ich regelmal3ig gesehen hatte, aber es waren Menschen im Umfeld, also in der
Wohngegend zum Beispiel oder die wir nach der Schule fallweise so gesehen haben, die dort in
der Gegend waren. Die man gem gesehen hat. Aber ich weil3 nicht, woran das lag. Wir haben
eigentlich, also ich habe keinen, keinen sehr engen Kontakt gehabt, so dal3 ich sagen wi.irde, ich
habe, ich habe chinesische Freunde gehabt, die also cine engere Beziehung gehabt vielleicht,
konnte ich nicht sagen. Obwohl wir die, also, wir haben keine schlechten Empfindungen gehabt
gegeni.iber den Chinesen, ganz im Gegenteil. Und unser Freund Julius Kiewe, der so schon Geige
gespielt hat, der hat sie genannt, die Wattemanner, weil die, die waren, die haben so Uniformen
gehabt, die waren ausgestopft mit Watte. Wattemanner. Wie die durchgekommen sind, die
armseligen Soldaten da.
Prinzipiell haben wir die, dieses Gefi.ihl gegeniiber diesen Menschen halt bewahrt, dal3 sie,
dal3 sie uns in ihrem Land haben sein !assen, dafl sie uns aufgenommen haben. Es ist angeblich,
angeblich war das nicht aus irgendwelchen Beschliissen oder von ihrem Willen her, sondern aus
der Tatsache, dal3 das ein sogenannter freier Hafen war und, aber in uns isl das Gefiihl eben, dort
haben wir sein diirfen und deshalb haben sic fUr uns cine bestimmte Bedeutung bekommen, die
Chinesen.
Hochstadt: Was machte es Ihrer Familie aus, dal3 der Krieg zu Ende war?
Griinberg: Ja, da war Aufbruchstimmung. Und ein Tei! der Familie, also mein Mutters Bruder
und seine Frau und Sohn, die haben, scheinbar sicherlich haben die sich also frliher registriert fi.ir
die Ausreise nach Amerika, und haben das dann zu einer guten Zeit geschafft. Ziemlich lang,
vielleicht zwei Jahre bevor wir dann einsehen muflten, dal3 wir dort nicht hinkommen.
Hochstadt: !hr habt auf Amerika gewartet?
Griinberg: Ja, wir haben darauf gewartet, die Einwanderungsbedingungen waren so, die Quote
hat nicht so viele hineinlassen konnen oder wollen. In dem Zeitraum, wir haben dann gesehen, also
der Kommunismus naht, '49. Es hat, ich weil3 nicht, man hat es gewuBt, dal3 das dann unsere
deadline war, dann miissen wir raus. Und dann haben wir gegen meiner Mutters ersten
Empfindungen hier also nicht mehr hierher zu wollen, hat sie nachgegeben und sicherlich aus
Grunden der leichteren Berufsausi.ibung fiir meinen Yater hier im Land. Sprachlich ohne
Schwierigkeiten und alte Verbindungen wieder aufsuchend, was ja dann auch sich ungefahr so
abgespielt hat. Und da sind wir nach Wien gekommen. Aber wir wollten nach Amerika gehen.
Und die meisten unserer Verwandten sind nach Amerika gegangen.
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Hochstadt: Warum haben Ihre Verwandte das geschaffen und !hr nicht?
Griinberg: !ch glaube eben, weil wir zu spat, zu spat registriert wurden. Und hatten zu lange
warten milssen, iiber die Zeit, wo der Kommunismus in China bereits zur Macht gekommen ist.
Deutschmann: !ch glaube aber, daB auBerdem noch mitgespielt hat, die Uneinigkeit, glaube ich,
zwischen Deinen Eltern wegen der arztlichen Versorgung fUr Dich. Wo man gemeint hat, in Wien
bist Du besser versorgt als in Amerika.
Griinberg: !ch kann mich nicht erinnern, daB irgend ...
Deutschmann: !ch glaube, die Multi hat mir so was gesagl.
Griinberg: ... Yater oder Mutter gegen eine Ausreise nach Amerika irgendwas gehabt hatten.
Dentschmann: Aber man hat gewuBt, daB in Amerika es keine Krankenversicherung gibt und
man wollte doch fUr Dich das Beste, daB Du arztlich versorgt bist.
Griinberg: Ah so hat man, ist das erwogen warden?
Deutschmann: Ja, ja, das isl erwogen warden.
Griinberg: WeiB ich gar nicht.
Deutschmann: Und viellcicht ist dadurch eine verspatete Registrierung zustande gekommen und
dadurch isl es dann nicht mehr gegangen. !ch weifl, dafl das, sie hat zu mir gesagt, das war ein
ewiges Hin und Her, ob dorthin oder daher und dann hat man doch gesagt, daher, weil Du bist da
arztlich besser versorgt als drilben.
Hochstadt: Kannst Du Dich an Bemerkungen Deiner Mutter erinnern, wo sie gesagt, ja nicht
wieder nach Osterreich oder nicht wieder nach Europa?
Griinberg: Ja, ja, was sehr konkretes zum Beispiel, womit ich unliingst einmal ein paar sehr nette
Lente sehr verstimmt habe, obwohl ich's ohnehin modifiziert erziihlt habe. Meine Mutter hat in
Shanghai einen Traum gehabt, sie ware wieder hierher gereist und hiitte aus dem Zugfenster
geschaut und hiitte den ersten Wiener gesehen. Das war filr sie ein Schreck. Sie wollte nicht mehr.
Sie wollte diese Menschen nicht. !ch weiB, es isl ein, man kann einen Menschen, glaube ich, ein
verallgemeinerndes Empfinden wenigstens dann schlecht vorwerfen, wenn er so schlechte
Erfahrungen gemacht hat und wenn er ohnehin einsieht, dafl es, dafl es nicht alle betreffen kann.
Aber sie hat gesagt, nein, sie mocht nicht mehr her, und das haben sehr viele gesagl. Und die
Verwandten, die wir getroffen haben. !ch habe in Amerika Verwandte. Eigentlich ich habe mich
finden !assen von ihnen. !ch habe, ich bin ihnen begegnet ohne zu wissen, wer sie sind. Und sie
haben es zuerst auch nicht gewuflt. Diese Frau hat, die Ilse, die hat auch gesagt, also Freunde von
ihr betrachten das nicht mil Freundlichkeit, dafl sie hierher kommt immer wieder mal Wien zu
besuchen. Vielleicht sol! ich das kurz schildern, das war ein sehr, fiir mich also denkwilrdiges
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Erlebnis. Wir haben ein Konzert gehabt in Asheville in North Carolina. 1-labe ich das erzahlt?
Hochstadt: Ja.
Griinbcrg: Glau be ich, ja . .la, aber vielleicht soil ich jetzt noch einmal kurz, kurz rekapitulieren.
Hochstadt: Bitte.
Griinbcrg: Es kam vorm Konzert cine Dame hinter das, hinter das Podium, sie wollte uns
begrill3en als alte Wienerin und hat gesagt, da/3 sic sowie etliche andere einstige Wiener heute, also
an jenem Abend im Konzert waren, weil wir, das Wiener Orchester zu spiel en gekommen sind.
Und sie hat zuerst mit einer ganzen Gruppe von uns gesprochen und war sehr freundlich mit ihrer
Begrill3ung und dann irgendwann sind wir allein dagestanden, wir zwei, und haben festgestellt, da/3
wir beide jildisch sind und beide einmal gefli.ichtet waren von Wien. Und dann hat es sich eben
ergeben, wir haben unsere Plauderei am Beginn der Pause fortsetzen wollen. Die Pause hatte kaum
begonnen, da ist sie mit ihrem Mann auf mich zugekommen, ich war noch am Podium oben, und
da hat mir der Egon den Namen meiner Mutter gesagt. Und dann haben wir halt gesprochen in der
Pause. Und habe ich gesagt, "Wieso, wer seid !hr?" nicht. Und der Name Friedlander hat mich
erinnert daran, da/3 meine Eltern von ilmen sehr oft gesprochen haben. Es war ein phantastischer
Abend. Ein dinner zu dritt, es war wunderschiin. Und am nachsten Morgen sind wir wieder
weitergereist.
Dcutschmann: Aber sie haben uns in Wien auch schon ma! besucht.
Griinbcrg: Aber sie sind dann nach Wien gekommen und haben uns bier besucht. Aber es hat
auch wieder mit Shanghai, es hat nati.irlich ...
Dcutschmann: Doch.
Grunberg: ... es hat zu tun mit dem Ursprung all dessen isl das gewesen, dieses schreckliche
Geschehen bier, weil sons! waren wir ja alle in Wien geblieben. Ich babe andere nahe Verwandte
in den Jahren fri.iher schon aufTournee, Musiktournee in New York besucht. In San Francisco
habe ich einen besucht. So hat es sich halt ergeben, da und dort. Da war pliitzlich die Berufsreise
etwas ganz Privates und sehr gi.instiges, so.
Vielleicht soil ich, soil ich noch etwas sagen. Jildische Menschen waren zum Beispiel in
Deutschland so wie auch bier in eincr Weise integriert, nicht vielleicht so integriert als assimiliert,
da/3 sie begeisterle Deutsche waren. Wir wissen das, aber ich erschreck, wenn ich sowas hiire und
ich wei/3, da/3 es hat viele solche Menschen gegeben, die sogar noch in der Emigration in Shanghai
gesagt haben, "Ein deutsches Heer wird nicht umzubringen sein. Ein deulsches Heer, das ist ein,
das ist ein Machtfaktor, das isl, die setzen sich durch." Und haben irgendwo, ich mein, das isl, das
ist pervers und paradox. Da ist es schon wesentlich verstandlicher, wenn mir ein alter Mann bier in
Wien, er lebt schon !angst nicht mehr, damals schon sehr alt vor i.iber 20 Jahren, gesagt hat, "Wir
Kaiser's Soldaten, wir kaisertreue Soldaten von damals, das war was, nicht." Das war scheinbar
fast etwas wie ein Lebensinhalt. lch kann nur lacheln i.iber so was. Tut mir leid, aber die Naivitat
dieser Menschen isl unbegreiflich.
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Mein Yater ist freiwillig rausgegangen als 18jahriger fiir den Kaiser und fiir sein Land.
Dabei haben sie ihn schon in der Schule spi.iren !assen, daB er Jude ist. lch weiB, mein Yater hat
erzahlt, daB ein Lehrer ihn gefragt hat, "Wie heiBt Du denn?" Mein Yater hieB namlich Moritz,
Moische hieB er, Moritz. "Ah, das merkt man!" Was hatte das zu sagen gehabt? lch mein, diese,
diese Regungen und, und Yorurteile sind ja so alt, daB man fast keinen Yorwurf machen konnle.
Die Erziehung war ja schon so, nicht, den kann man ja nichl einsperren dafiir, daB er seiner
Erziehung, seiner Erziehung gemaB denkt und lebt. Oder vielleichl sollte man das. Jedenfalls habe
ich die, das Zugehorigkeitsgefi.ihl ji.idischer Menschen in solchen Landern nachtraglich nicht
begreifen konnen. Dazu ist aber zu sagen nali.irlich, daB nachtraglich kann man leicht sagen von
Unbegreiflichkeit. Es gab ja eine Zeit, woman gesagt hat, na ja, das isl halt so. Es isl, es herrscht
Spannung zwischen den Lagern, aber was soil's, nicht. Na, was es sollte, das hat man dann
gemerkt.

Hochstadt: In der Synagoge heute haben wir ein Tafel gesehen mit Namen der gefallenen Juden
vom ersten Weltkrieg. Gab auch einen Gri.inberg auf dem Tafel. Das ist Dir bekannt, diese
Tatsache, oder daB es einen Grunberg da gibt?
Grunberg: Nein. Nein, isl mir nichl bekannt.
Hochstadt: Ich kann mich an den Yornamen nicht erinnern.
Grunberg: Aber ich soil viclleicht sagen, daB Gri.inberg kein seltener Name ist. Das wissen wir.
!ch habe hier ein Buch, das habe ich in Shanghai bekommen von einem Yerwandten. Und der hat
mir hineingeschrieben, "So you may always remember your duties toward your country." Das war
nach der Staatsgri.indung Israel. Dieses Buch nennt sich Fighting [or America. Und da sind nur
ji.idische Soldaten, hochdekorierte und abgeschossene und getotete und so weiter. Das ist ein Buch,
da sind ungefiihr so ein halber Meter Gri.inbergs drin, nicht. Das heiBt nati.irlich nicht unbedingl,
daB meine personliche Sippe sich verdienter gemacht hat als andere, aber es isl ein haufiger Name.
Deutschmann: Der Heinz hat ja auch einen Grunberg kennengelernl vorm Konzerthaus, haben
sich gegenseitig vorgestellt, "Grunberg." [lacht]
Grunberg: Ja, das isl der [unklar] , der kommt, in einigen Tagen sol! er wieder hier sein. Wir
haben, per answering machine haben wir miteinander, das isl die billigste Art i.iber solche
Distanzen zu telefonieren, verstandigt. Ich habe gesagl, ich weiB jetzl nicht, wie ich seine
Autofahrl vom Flughafen hier herein organisieren kann und dann bin ich wieder nach Haus
gekommen nach absence und heir vom Band, "Mach Dir keine Sorgen, der Karl komml sowieso
hinaus." Ja. Das ist auch ein GrUnberg und der sagt manchmal brother zu mir. Aber er isl dort
geboren und isl dort aufgewachsen, in Kanada.
Hochstadt: Wie war die Reise wieder nach Osterreich fi.ir Dich?
Grunberg: Auf einem etwas kleinen Damp fer. Er schien mir nicht klein, er isl ziemlich groB
gewesen, abcr fi.ir einen Ozeandampfer, fi.ir solch eine Reise war er klein. Angeblich eine, cine
Jacht des Kaiser Wilhelm, die umgebaut warden isl zu einem Dampfer unter Panamaflagge die
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"Captain Marcos", "Captain Marcos". Ziemlich i.iberladen, also Emigranten wieder zuri.ickgebracht
hat. Zuerst nach Neapel und von da sind also welche in Europa geblieben und andere sind nach
Israel gegangen. Es war, auf dem Schiff war ein malaiische Besatzung, hauptsachlich Malaien,
viele Kakerlaken gab's unter Deck, aber wir haben eine Kabine gehabt. Das hat nicht jeder gehabl.

Hochstadt: Wie kam es dazu?
Griinbcrg: Meine Behinderung. Haben gesagt, kann man da nicht etwas machen? lch meine, es
hat manchmal irgendwelche Begi.instigungen gegeben, so was zum Beispiel. Wenn wir die
Kabinenti.ir aufgemacht haben, dann isl drauflen am Boden gesessen ein Armenier mil seiner
Familie, zum Beispiel. Wir haben einen Wahnsinnssturm am indischen Ozean gehabt, aber, ja, da
sind die reingekommen i.iberall, die Luken schlieflen. Fi.ir mich, ich habe einige Freunde gehabt auf
dieser Reise, wir sind ungefahr 2 Monatc untcrwegs gewesen. Der Suez war gesperrt, wir sind urns
Kap der Outen Hoffnung gereist. Und in Dakar waren wir an Land. Johannisburg hatte man
mi.issen eine Kaution, wie sagt man, eine deposit hinterlegcn. Wir hattcn das sowieso nicht
aufgebracht. Ja, Dakar war ein, ein Punk!, wo wir wieder Land unter den Fi.iflen gehabt haben,
sonst sind wir auf hoher See gewesen bis Neapel, ungefahr, ich schatze zwei Monale waren es.
Ja, und wie es war? Also eigentlich, so mit ein paar Freunden da geht es schon. Da isl es
immer wieder ganz nett gewesen. Es waren halt, die meisten von ihnen haben wahrscheinlich auch
mehr oder weniger einen etwas plotzlichen Aufbruch gehabt, von Shanghai weg-, wegzukommen.
Und man hat sich gewohnt, wir haben wahnsinnig vie! Hammel zu essen bekommen und das Salz' das Waschwasser, das Badewasser war nicht ganz, nicht ganz ungesalzen. Undjedenfalls, [lacht]
es war kein Luxus, wirklich kcin Luxus. Aber es war doch die Aussicht vielleicht wieder eine
Bleibe zu haben, woman also das Provisorium los war.
Hochstadt: Hast Du Dich i.iber die Reise gefreut? lch meine nicht i.iber die ...
Griinbcrg: Umstande?
Hochstadt: ... ja, sondern i.iber die Tatsache, dafl Du weg von Shanghai wieder nach Osterreich
kommst.
Griinbcrg: lch weifl nicht. Es isl schwer zu sagen, ich weifl es nicht.
Hochstadt: Hast Du Geige auf dem Schiff gespielt?
Griinbcrg: Ja, ja. Ja.
Hochstadt: Offentlich?
Griinberg: Nein, das nicht. Aber ich hab so, ich babe manchmal so vie! gelibt, dafl die blinde
Passagiere haben sich beim Kapitan beschwert, stowaways went to the Captain and complain
about it. Nein, nein, Spall beiseite, ich babe gei.ibt und ich babe einen, ich babe einen sehr lieben
Pianisten an Bord gekannt, einen Chuck, der hat schr lustige Anekdoten erzahlt von seiner
Tatigkeit als Unterhaltungsmusiker, sehr nette Sachen. Und halt musikalisch weiter, ich mein, so,
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hab halt auch wenn niemand sich bcschwert hat immer wieder was geiibt und die Geige habe ich
natiirlich mitgehabt. Ich bin seit meiner Kindheit nicht mehr ohne Geige gewesen.
Auf dem Schiff gab es eine ziemlich, sol! man sagen zahlreiche japanische Familie von
Artisten und die haben an Bord ihre Kegel jongliert. Und, und der Senior, ein kleiner Japaner, der
hat einen Kopfstand gemacht auf einme, auf einer Erhiihung und dann ist er runtergesprungen mit
dem Kopf auf dem Boden. Solche Sachen hat es gegeben, nicht. Und der Mann, Savada haben die
geheiBen, Savada, na ja. Und der Manfred, das war mein, der hat einen deutschen Nam en gehabt.
Das war mein spezieller Freund von dieser Familie.
Lixl: Warum sind die nach Europa gefahren?

Griinberg: Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Deutschmann: Na, vielleieht um da irgendein Engagement oder was.
Griinberg: Vielleicht haben sie, vielleicht haben sie wo auftreten wollen.
Deutschmann: Aber Dein Freund, der so gut gezeichnet hat, der war auch auf dem Schiff.
Griinberg: Nein.
Deutschmann: Nein?
Griinberg: Nein. Wie ich im Spital war, bin ich neben einem, einem jungen Kerl gelegen, das
war ein Kiinstler.
Hochstadt: Im Spital in Shanghai?
Griinberg: Im Spital, im Infektionsspital in Shanghai. Der hat auch Polio gehabt. Aber seine
Polio hat ihn umgebracht. Seine inneren Organe haben nicht, sind verkiimmert, haben nicht mehr
richtig funktioniert. lch mull einmal schauen. Na, ich kann vielleicht spater, also wie Du willst,
wie 1hr wollt, aber er hat zwei Zeichnungen von mir gemacht, wie ich in das Spital gekommen bin,
wie ich da eingeliefert wurde, also ziemlich krank. Und dann doch nach, ich weifl nicht, einem
Monat oder so. !ch weifl nicht, wieviel spater noch eine Zeichnung gemacht. Der hat die Gabe
gehabt des Zeichnens, unglaublich. Der konnte in dieser Griifle, wenn er mit Dir gesprochen hat,
und Du wufltest nicht, von wem er spricht, aber er hat gewuflt, Du kennst doch den, aber der Name
sagt Dir nichts. Der hat ihn mit ein paar Strichen hingezeichnet, Du hast gcnau gesehen, wer das
ist. Der war groflartig. Er wird wahrscheinlich keine 20 Jahre alt gcwesen sein, wie er gestorben
ist.
Hochstadt: Emigrant auch?
Griinberg: Ja, ja. Pollak, Adi Pollak hat er geheiflen. Der war nicht auf dem Schiff, !eider nicht,
!eider. Der Adi Pollak, seine Mutter habe ich auch gekannt. Supertalent gewesen. Na, das, eine
Polio konnte man dort eigentlich nur sehr diirftig behandeln. Eine Lovalpunktion, dafl man, dafl
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mand, weiB ich, aus dem Ri.ickenmark irgend Substanz nimmt und untersucht oder damit vielleicht
irgendwelchen Oberdruck beseitigt, ich weiB nicht einmal genau, wozu das gedient hat. Aber
medikamentos hat man eigentlich sehr wenig machen konnen. Man hat die Folgen behandelt
spater. Ja, das war tragisch, also mil dem Adi, das war, das war. Aber wenn Du, ich mein, ein
biBchen, mein Hirn ein biBchen Luft schopfen IaBt, da geh ich und hol die Zeichnungen. Oder?
Kann auch spater sein.

Hochstadt: Nein, machen wir das jetzt.
UNTERBRECHUNG
ZWISCHENGESPRA.CH

Griinberg: Sei gesund. L 'achayim.
ZWISCHENGESPRA.CH, ALLGEMEINES LACHEN, PFEIFEN

Hochstadt: Ich wi.irde gem fragen i.iber die, i.iber das Wiedereinleben in Osterreich, wie das Dir
und Deiner Familie gegangen isl.
Griinbcrg: Im GroBen und Ganzen hat das schon funktioniert, nicht. Wir haben, jeder in seiner
Art halt irgendwie wieder FuB gefaBt, das heiBt, von mir kann ich nicht sagen wieder. Aber, also
meinem Yater war es moglich einige sehr ordentliche, anstandige Geschaftsleute wieder zu
kontaktieren, die noch lebten. Wahrscheinlich hatte das mit anderen, die auch noch lebten, nicht so
funktioniert. Die Firma war zuerst ganz klein, im Stock oben in der Seilergasse, Seitengasse vom
Graben hier in Wien, meine ich. Und die Firma ist gewachsen, ist dann i.ibersiedelt zur
RothenturmstraBe und hat begonnen uns zu erhalten und hat schone, schone Umsatze gemacht.
Konfektion, Werkstatten haben geliefert und von uns sind die Sachen in Paketen in die Provinz
gegangen. Wir haben Kunden gehabt in alien osterreichischen Stadten und auch kleineren
Ortschaften.
Und, ja, also das Wiedereinleben. Das ist natiirlich auch ho Iprig gewesen zum Tei! und, ja,
am Beginn war vie I Bemi.ihen und waren eigentlich auch eher gute Ergebnisse, nicht. Also ich bin
zu, ich habe zwei beri.ihmte Kusins, Geiger, der Eine musiziert nicht mehr, der Andere ist sehr
aktiv des weiteren. Die haben seinerzeit hier in Wien studier! bei einer Dame. bei einer Professorin
und zu der bin ich gekommen dann. Im 49er Jahr isl mein Yater mil mir in die Fuchsthalergasse
im IX. Bezirk gegangen zur Frau Bilek, beziehungsweise Frau Professor Bilek. Und da habe ich
meine ersten privaten Geigenstunden in Wien gehabt. Das war auch etwas. daB, sagen wir, ein
Faktor hier wieder zu Hause zu sein und irgendwie etwas verni.inftiges weiter zu machen. Die
Existenz durch die Firma war da, meine Studienmoglichkeit war gegeben. Und es hat
Yorkommnisse gegeben, die einen erinnern muBten, daB, daB man eben anders ist, daB man nicht
[unklar] herkommt und, das war ja fri.iher auch so, man war etwas anders, als ji.idischer Bi.irger hat
man manchmal diskriminierende Dinge gehort oder selbst erlebt.
ZWISCHENGESPRA.CH
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Grunberg: Und ich mein, ich habe zum Beispiel an einer Schule, <las habe ich erwahnt, Textil
und so Schneiderei gelernt, weil vielleicht die M6glichkeit, eben, weil mein Yater in dieser
Branche wieder tatig geworden ist und weil die Moglichkeit zumindest einmal theoretisch ins
Auge gefasst wurde, dafl ich vielleicht einmal <las machen soil, weil es ein lukrativer Beruf sein
konnte. Was weiB ich. So gesehen, also am Fortgang der Entwicklung dieser Firma traf <las ja auch
zu. Beispiel in der Klasse, in der ich dann war, da ist einer gewesen, der hat gesagt, das war schon
ein bisserl ein Alterer, der hat gesagt, er isl stolz bei der HJ gewesen zu sein. Das sag! der in der
50er oder 5 ler Jahr, nicht, woman also, wo die Allgemeinheit zumindest glUcklich sein sollte in
einer demokratischen Staatsform zu leben. Aber <las ist, <las ist weiter nicht tragisch gewesen, dafl
der <las gesagt hat. Es hat viele ahnliche Beispiele gegeben mit Osterreichern, das ist Ubrigens ein
Deutscher gewesen. Es hat auch dann spiiter Situationen gegeben, wo mir das sehr schiidlich
wurde, diese antisemitische Einstellung, nicht nur beruflich, dafl ich zum Beispiel hab sehr lange
mich bemlihen mlissen um eine Stelle, die ich wahrscheinlich viel frliher bekommen hatte. Oder ..

Hochstadt: Welche Stelle oder was for eine Stelle?
Grunberg: Als Musiker. !ch glaube, ich hab, ich mochte <las nicht zu sehr spezifizieren.
Hochstadt: Ja, <las ist mir klar.
Grunberg: Und ich glaube, ich habe das schon gemacht in einem Interview mit einer sehr lieben
Frau, die war auch drauflen. Aber ich werd sehen, entweder ich habe noch Gelegenheit mit ihr zu
sprechen oder sie wird sicher selbst wissen.
Ja, ich wollte sagen, zum Beispiel ist das so weit gegangen, die Abneigung gegen solche
Leute, wie ich einer bin, hat mich einmal getroffen <lurch einen Schaffner. Der hat mir meine
SchU!erkarte weggenommen und hat gesagt, die kann ich mir in der Ralgasse holen. !ch bin mit
einem, mit einem Freund gefahren, der hat diesel be Markierung auf seiner SchU!erkarte gehabt.
Also wir waren bercchtigt die eine oder andere Linie zu nehmen, wenn wir unten angekommen
waren in der Stadt, umzusteigen in, in die zweier Linie oder den F-Wagen. !ch, <las war damals,
<las ist schon so lange her, ich seh <las nicht mehr deutlich. Wir habcn beidc diese Umsteigm6g-,
diese Doppel-Umsteigmoglichkeit gehabt. Mir hat der Schaffner, von mir hat er noch einmal die
Karle verlangt und hat nicht gesagt, ich mufl ihm die jetzt iiberlassen, sondern er hat gesagt, er
mocht sie sehen und dann hat er sie mir aus der Hand geschnappt und eingesteckt. Also gestohlen
und gesagt, die kann ich mir dort holen. Mein Yater ist dorthin gegangen und hat sich nicht bereit
erkliirt Strafe zu zahlen fiir mich. Er hat die Geschichte von mir gehort und ich war ja <loch lange
Zeit anstandslos im Gebrauch dieser Karle herumgefahren. So ist mein Yater zu einem leitenden
Mann gekommen und der hat dann sich die Karle kommen !assen, hat der Schilderung nach
erkannt, um was es sich handelt, hat sich entschuldigt. Hat gesagt, "Wir sind ein Riesenbetrieb, es
gibt alle moglichen Leute bei uns."
Die nachste diesbezligliche Szene war Kreuzung Nufldorfer Strafle, Wahringer Strafle bier
in Wien. !ch war noch an dieser Schule und bin also von der [unklar] Gasse riiber um an der
Kreuzung einzusteigen, geh zum vordersten Einstieg vom ersten Wagen und habe schon die Hand
auf der Stange und will einsteigen. Da sehen wir einander an, der Motorfiihrer und ich, es war
derselbe Mann. Der hat sofort eingeschaltet, der ist losgestartet vom Stand weg wie eine Rakete,
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ich habe losgelassen und mir ist nichts passiert. Beispiel. Es war ein Versuch, mich zu verletzen.
Ein eingefleischter Antisemit, was soll man machen.
Solche Dinge, nicht solche Dinge, sondern aus denselben Motiven hat's dann auch
beruflich Schwierigkeiten gegeben. !ch habe aber wunderbare Lehrer gefunden hier wahrend
meiner Studienzeit, habe Freunde gehabt schon. Ich habe eigentlich, Du weiflt es, ich habe immer
gemischte Gefohle. Manchmal nur Freude. Manchmal nur Arger. Es seheint normal zu sein for
mich hier. Also ich bin, ich bin eingelebt, ich bin irn Begriff, in Pension zu gehen. Und ich konnte
vielleicht eine schone Zeit haben, es sieht so aus. Also ich bin nicht unzufrieden. Aber in Bezug
auf meine Staatsbtirgerschaft hier und dartiber habe ich also nirgends irgendwelche Zweifel
offengelassen auch nicht im Rathaus. Mit unserem Landtagsprasidenten habe ich auch dartiber
gesprochen, der lebt !eider nicht mehr, aber es kann ...

ENDE VON SEITE A, KASSETTE 2
ANFANG DER SEITE B, KASSETTE 2

Hochstadt: Was bedeutete das, Du bist kein Osterreicher?
Griinberg: [unklar] . Ich bin auf der Flucht geboren. Meine Ahnen sind van Westen gekomrnen,
[unklar] man sie hat verfolgt. So ist das Ostjudentum entstanden. Von dart sind rneine Grofleltern
nach Wien gekommen, weil sic dort verfolgt waren. !eh war kaum 6 Jahre alt, sind wir wieder
gefltiehtet. Naehdem mein Yater seinen Kopfhingehalten hat for diesen Staal und for seinen
Kaiser, was ich for einen absoluten Witz halte, einen tragischen Witz. Hier kommt mein ganzes
Gem tit raus. Ich bin kein Osterreicher, ieh bin ein jtidischer Mensch, der hier geboren ist. Die
Geschichte von dem Mann, der sagt, "Wenn ich in einem Delikatessenladen geboren ware, ware
ich auch kein Rollmops," hat hier seine, trifft hier wieder zu. Aber ich bin manchmal ein
Osterreicher, manchmal, in der richtigen Gesellschaft. Ich habe osterreichische Freunde, some of
my best ji'iends are Austrian. [lacht] Ja, das ist die, das ist die, das Gemisch, das Gernisch van
Empfindungen. lch kann, ich, ich kann nicht alles wegschmeiflen, ich kann nicht alles nehmen.
Vielleicht bin ich zu wtihlerisch, aber ich bleib dabei.
Hochstadt: Was ist Dir van Shanghai tibriggeblieben? Nicht Sachen, sondern was be- ...
Griinberg: Ja, ich weifl, Du meinst, was lebt weiter in rnir van Shanghai. !ch weifl nicht, ich habe
aus irgendeinem Grund das GefUhl, dafl diese IO Jahre sehr, sehr, in der Retrospektive, sehr lang
sind, sehr gro/3 und bedeutsarn. Und da/3 die sptitere Zeit hier sind lauter Etappen, einiges davon
habe ich besehrieben, also die, halt wenn man so tilter wird, heranwachst. Aber ich glaube,
Shanghai war ziemlich entscheidend.
Und was vielleicht besonders bedeutsam fiir mich personlich ist, ist, dafl ich in Shanghai
eigentlich, ich mein, unter uns Juden hat's auch die verschiedensten gegeben, und es ware gelogen
zu sagen, da/3 es da keine Probleme gegeben hatte. Mein Yater, ich kann's nicht sagen, was das fiir
ein Mann war und ich weifl ja nicht, ob das, mull ja, aber es war <loch irgendwie ein kurzsichtiger
Mensch. Mein Yater ist an cine Stelle gegangen, wo man vielleicht irgendwelche Mittel gehabt hat
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flir Notfalle und hat diesen Mann, einen jlidischen leitenden Mann gefragt, ob er flir mich was tun
kann. Under hat gefragt, ob wir immer eine Kipa tragen, nicht, ich mein, solche Sachen sind
natiirlich. Es ist schon gut, es ist richtig, es entspricht unserem Glauben, aber dazu ist zu sagen,
daB also soweit ich zurlickweis also von meines Vaters Erzahlen her, ist die vorvorige Generation,
meine GroBeltern sind schon sogenannte freidenkende Menschen gewesen, also nicht
strengglaubig im Sinne. daB all es gcnau beachtet sein muB, daB man zu jener vorgesehenen
Gelegenheit auch im Tempel sein muB und so weiter. Und daB, was weiB ich, daB man koscher
essen muB. Wir essen koscher, ich meine, sauber. Das heiBt, es ja, ich bilde es mir so ein. Und ich
glaube, daB es keine allerhochste lnstanz gibt, die mich daflir verurteilen wird. In dieser
Beruhigtheit leb ich schon. Ich meine, ich habe, andere Zweifel habe ich schon, aber da glaube ich,
das konnte hinhauen.
Die Schulzeit war, sicher ist, glaube ich, flir jeden von uns etwas wesentliches, pragendes.
Der Zusammenhalt von Menschen, <las hat es ja auch gegeben. !ch mochte fast sagen, abgesehen
von der, von der Schwierigkeit mil dem nationalsozialistischen also Bestreben uns auszuloschen
und mit der Sorge um die, die wir zurlickgelassen haben, abgesehen von diesen sicher sehr
gravierenden Dingen, war Shanghai flir uns cine relativ sorglose Zeit. Wir haben nichts gehabt, wir
waren arm, aber wir waren nicht, wir haben nicht zu tun gehabt mit Menschen, die uns aus
ideologischen, vorgefassten Grlinden ablehnten. Die Chinesen sind keine Christen, also sind sie,
da sie keine eigene andere Form der Ablehnung je erfunden haben, sind sie keine Antisemiten.
Und die jlidische Gemeinde in Shanghai war ja irgendwo sicher mehr ein Rlickhalt, als daB
Divergenzen unseren Alltag gepragt hatten. Also eine gewisse, ein gewisser Rlickhalt irgendwie,
ich glaube sogar vielleicht fors Leben. So cine Art Basis, die man uns hier entzogen hat.
Und denen hier traue ich nicht. !ch habe etwas gehort in einem Bericht, als wir zusammen
waren bei der Tagung, und dcm schlieB ich mich voll inhaltlich an. Es hat, glaube ich, eine Frau so
ausgesagt, die Masse, der Masse kann ich mich nicht anschlieBen, damit ist gemeint die
Bevolkerung in einem dieser deutschsprachigen Lander meinetwegen oder sonstwo eben auBer, in
also nichtjlidischer Gesellschaft. Aber in der individuellen Begcgnung mit Menschen, da kann ich
mich wohl flihlen und die suche ich. Und da gibt's dann eben immer wieder solche Falle, woes
liberhaupt keine Barrieren gibt, liberhaupt keine. Das ist wohltucnd.
Es wlirde mich interessieren noch viel mehr Uber Shanghai zu erfahren, als ich je begriffen
habe, vielleicht eben weil ich auch so jung war, weil das fi.ir mich eine sehr wichtige Zeit ist.
Anders wie fi.ir mcin Fortkommen ist es dann hier sehr wichtig gewesen und hab vie! Gutes
erfahren, vie! Freude an der eigenen Arbeit. Ich glaube, <las muBt Du wahnsinnig
zusammenschneiden, <las kann man so nicht brauchen.
Hochstadt: lch habe keine andere Frage.
Kahn: Ich auch nicht.
Lixl: lch auch nicht.
Hochstadt: Vielleicht sind wir zu Ende. Danke.
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